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This thesis' focuses on the characterization of the "woman",
who occupies a very prominent part in the dramatic works of
playwright Georg Kaiser (1878-1945).
is twofold:

The purpose of this study

the first part re-examines the early plays Die

judische Witwe (1910) and Europa (1910) and basically re-affirms
the findings that Judith and Europa are "elementary beings",
driven by only one force, their overpowering sexual desire.

It

can be pointed out, though, that already in these plays Kaiser
turned toward mythology - which includes Old and New Testament
for him - in the choice of his· protagonists.

The examination of Das Frauenopfer (1918) and Octobertag (1928)
shows that, contrary to previous opinion, it is not erotic adventurism
which motivates the women in these plays, but a more spiritualized love
which, though it may have

sta~ted

with erotic desires, transcends

reality by its intensity of feeling.

In Das Frauenopfer the woman

sacrifices herself twice for her husband who
tfre,;.,birth" through her death.

exp~riences

a second

In Oktobertag Catherine's intensity of

feeling is so strong that she is living in a "higher realm of reality"_
which is the only reality

fo~

her.

Marrien to the heights of her world.

Through her love she lifts the man
Marrien proclaims the beginning

of a "second life" for himself which only now is his real life.

Their

life together becomes poss£ble only through the death of another man,
however.
The actual importance in these plays lies in these recurring motives:
the intertwining of life and death, where life is possible only through
the death of someone, and the theme of re-birth, a second life, where
a parallel experience in Kaiser's own life can be seen.

Kaiser's move

in the direction of primary - primeval - human experience is underscored
by the orphan-childhood of the protagonists:

Countess Lavalette, Elise,

Catherine, and Rosamunde share the fate of being orphans, a fate which
is an archetypical experience, prominent in myths.
The second part examines the plays Alain und Elise (1938) and
Rosamunde Floris (1937/38).

These plays have been called absurd and

incomprehensible in that Elise and Rosamunde heap lies, exile and death
on people around them and are still not guilty of any crime.

The plain

dramatic action is incomprehensible, but the examination of the sYmbols
shows that they all belong to the subconscious layer of archetypical

3

symbols present in all mankind, taken either directly from Greek mythology
or having parallels in the symbols of the Great Mother, as described by

c.

G. Jung and others.

Through recognition of these sYmbols Elise is

shown to be a mythical figure and Rosamunde is recognized to be a
Demeter-Kore figure, which in Greek mythology represents the synthesis
of the goddesses of Life and Death.
The further examination of Kaiser's writings points out that his
goal was to show the "synthesis of man", man's Allheit, his courage to
live "though man has death in him from the first day of his life".
Kaiser's essay Mythos states that man, through the ages, tried to explain the secrets of Life and Death in myths.

For Kaiser, the role of

the wQman takes on this dimension, since woman, by her very nature, is
closest to the secrets

ot the "Great Mother".

In this study it can be

shown how Kaiser's image of the woman changes from the one-sidedness of
the early plays to the

a~l-embracing

mythical beings of the late plays.

The "mythical existence" explains the paradox that these murdering women are shown to be images of innocence:
have a personal conscience.

man in myth does not

His acts are responsible only to a collect-

ivistic, conformistic type of law.

This, too, is implied in Kaiser's

essay Mythos, and perhaps the prominence of characters without personal
conscience has implications for the time during which these plays were
written, Germany at the height of the "Myth of the Twentie th .Century".
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TEIL I

EINLEITUNG
Hit dem Namen Georg Kaisers verbindet man sofort die

der expressionistischen Schaffensperiode des Dichters:
~;

Die. Koralle;

1~erke

~t

aus

Gas, zwei ter

Die Bllrger von Calais und Von morgens bis mi tternachts.

Diese Dramen stellen nur einen Bruchteil seines Gesamtwerkes dar.

Kaiser

hat Vierundsiebzig vollendete Dramen hinterlassen1 , die einen oft wesentlichen UntersChied von der -Thematik der expressionistischen Schauspiele
aufueisen.
\V11hrend sich die expressionistischen Herke Kaisers mit dar Erneue-

rung des Henschen in einer utopisch-sozialistischen Gesellschaft befassen,
so klingen viele der anderen Dramen
lmter einem neuen Blick,·T.i.nkel.

Z1'lar

a.n diese Pro bl~matik an, aber

Der SchvJerpunkt verlagert sich von der

Beziehung des einzelnen zur Bkonomisch-sozialen Gesellschaftsordnung auf
die Beziehung des einzelnen zur kleineren Gemeinschaft und zum einzelnen
l-iitnienschen~

Kaisers Verdammung der

bestehend~n

in den expressionistischen Werken findet,
Ftinzip, dass das Individuum

~ine

bel~t

Gesellschaft, die man
auf seinem ethischen

positive moralische Verpfiichtung der

Gesel..lsclulft gegenttber hat, dass die Individuen als Teile der Gesellschaft
aber ihrer Pflicht nicht nachkormnen. 2 Nur der "neue Hensch" ist ffihig,
die Gesellschqft zu erneuern und dami t sich und die Henschhei t vcr dem
Untergang zu bet·rahren.

2

Obwohl das gesellschaftliche Homent auf den ersten Blick.eine
t1bervdegende Rolle zu spielen scheint, ist Kaisers prim!!res .Anliegen

der Mensch und dassen I1Sichtbarmachung in vorbildlicher Form".3
Die mit Kaisers Dramatik verbundene Vielf'alt der Probleme ist in
dar Vielzah1 der in der Kritik aufgenommenen Themen l·ri.dergespiegelt :

Dar Denkspieler Georg Kaiser, die soziale Dialektik, der Subjektivis~,

das Problem der Zivilisation und die Ironie Herden untersucht,

dazu die !J:'oblematik dar Wirklichkei.t" Glaube und Hoff'nung, das
Herakliteische, und die Religiosi tHt.

Diese VieIfa-It von Einzelaspekten

legt nahe, dass das Ph!1nomen Georg Kaiser nicht in Einzelaspekten erschtspft werden kann, sondern class eine bef'riedigende Gesamtdeut1.Ulg nur

aus der Synthese von all diesen Aspekten entsteht.
Die Mehrzabl dar Untersuchungen beschMftigt sich mit Kaisers
expressionistischen TtJerken, und verb1iltn..i.sm!i.ssig geri.nge Aufmerksamkei t
~mrde

bisher den nicht-expressionistischen Dramen Kaisers gewidmet,

obwo~

gerade sie, die bisher von der Kaiser-Kritik ala dramatische

Seitent'lerke gekennzeichnet wurden, sich als die eigentliche Hauptlinie

~'1eisen.4
Kaiser ging es augenscheinlich wn die uHerausarbei ttmg des
Schicksalhaften in den menschlichen Begegnungenn5 , wobei er die ld.rksamen AnziehtUlgskr!tfte isolie~t und das tlHagische des Vorgangs 1l6 hervorgehoben hat.

Holfgang Paulsen schreibt dazu:

Zweigs Titel zu bergen - ltSternstunden der Henschheit ll , l1berh6hte, an Hythisches grcnzende Augenblicke, und "rir glauben zu

verstehen, warum Ka.iser auf diesen Hegen schliesslich zum griechlschen Drama zurlickkebren musste.7

Weiter unten fHhrt Paulsen fort:

3
Wir rfthren hier an die eigentlichen Quellen der Kaiserschen
Dramatik lmd glauben zu flllilen, dass die unr.ti. tte1bare Visierung
schicksalhafter, gmdssermassen 1U's!ich1icher Begegnungen von
ungleich gr6sserer dichterischer Bedeutung gewesen ist als alles, .
1~ Kaiser uns in seinen viel gefeierten expressionistisChen
Konstruktionen hat bieten k6nnen. Auch zu den expressionistischen·
Sf,ticken aber lassen sich von hier aus natUrlich Zugtlnge rinden,
und wi.r vermuten, dass die grossen IvIomente dieser Dichtungen nicht
aus dem. Geiste der Dialekti.k, des p1atonischen Dialoges und erst
recl1t i1icht aus einem neu-herakli teischen Denken leben,· Bondera
aus der Gestaltung der menschlichen Ursituationen, vde sie Kaisers
Schau ents'Pricht.S
Paulsen ste11t weiter fest, class in den Stilcken, die angeblich
als Neben1-1erke gleichzeltig mit den expressionistischen Dichtungen

entstanden s:ind ( etwa dem Frauenopfe,r: von 1918 und dem Brand im Ope~
~ von 1919), sich die Elemente finden lassen, auf die Kaiser in den

letzten Jahren seines Lebens zurU.ckgreif'en konnte; "eine Zuspitzung des

dramatischen Konflikts auf liesentliche schicksalhafte Begegnungen und
Eingrif'fe, in deren Erleben dar Hensch den Abgrund des $eins sich auf-

tun ·sieht. n9 .
. Die vorliegende Arbei t versucht, PauJ.sens Vermuttmgen :in dieser
Hinsicht zu unterbauen un.d neue Einblicke in die Intentionen Kaisers
zu erhalten, nicht J indem ein A.spekt, sondern eine imroer wiederl{ehrende

drama tische . Gestalt genauer untersucht wird: die Gestalt der Frau, -vue
sie in Kaisers frti.hen, mittleren' und sp§.ten Stlicken prominent erscheint.

Keines dieser Drame.n ist

expr~ssionistisch,

obwohl eines, Das Frauenopfcr

(1918), wIDtrend Kaisers expressiomstischer Peri-ode erschien.

Die Frau

steht in Kaisers \iJerken sehr oft :i.m Vorder gnmd, und besonders Dramen

me

Alain und, Elis~ und Rosamunde Floris bringen Probleme in den Brenn-

PU!1kt, die bisher nicht oder hBchst unbefriedigend

gel~st

1fUrden.

Hinsichtlich der Interpretation der untersuchten Stacke erscheinen

4
einige Vorbemerktmgen notv1endig:

Diese Arbeit wird versuchen, eine

Synthese der bisherigen Deutungen der einzelnen Dramen zu geben.

Vor

allen Dingen soll hier jedoch festgestellt Herden, ,·ms aIle Frauenge-

stalten :in den einzelnen Dramen, tLl'1abblingig von ihren jeweiligen Be-

deutung en, gemeinsam haben,

tun aus mesen zugr1U1de liegenden allgemei-

nen Charakteristiken neue Einsichten zu bekonnnen.

Dies trifft fffr aIle

hier behande1ten 1-1erke zu: Die jlldische ~'1it't.,.e (1910), Europa (1915),

Das Frauenopfer (1918), Oktobertag (1927), Alain und Elise (1937/38)
und Rosamunde Floris, (1937).

Dar zweite Teil wendet sich speziel1 dar Interpretation der
Dramen Alain und Elisa und Rosannmde Floris zu.

Bier soIl der Versuch

gema.cht vlerden, die Hetaphern und Sj7ll1bole in ihrern Ursprung nachzu1'reisen
und dadurch eine neue Einsicht in Kaisers Verstfuldnis des f·Wthos zu gevTinnen.

Es muss hier ausdrUcklich betont vlerden, dass es Z1-var mtlglich

ist, die' Symbole ihrem Entstehungskreis zuzuordnen, aber nicht zu beweisen, a.us w'elcher Quelle Kaiser seine mythologische Information bezog.
Kaisers Ge1tTOhnheit, 't.nf.hrend der Nacht zu arbeiten und· sfuntliche BU.cher

und l1anuskripte. ausaer Sicht der Besucher zp. lassen, macht es schl'r:i.erig,

zu endgtlltigen FeststellW1gen in dieser Hinsicht zu kormnen.

Seine

grosse Korrespo,ndenz und seine Auizeichnungen sind bisher nur zu einam
l1usserst geringen Teile zuglingig.

Han ist bei Kaiser nicht in derselben

g1Jlcklichen Lage wie beispielsweise bei Benn, bei dem

man slch auf seine

Hausbibliothek berufen kann, die, angefangen mit dem griechischen Lesebuch von Hillamowi tz-Hoellendorff ttber Rhodes Psyche bis zuErnst
Bertrams Nietzschebuch, ziemlich aIle Quellen vqn Benns mythologischen
Kenntnissen enthMlt.

Auf der anderen Sei te hat Kaiser schon 1920, also fast ftlnfundzwanzig Jahre vor den Griechischen Dramen, seinen Essay

~Vthos

ver6ffent-

licht, was b8\"1'eist, dass er" sich lange mit der Nythologie und der Bedeutung des

}'~rthos

besch1iftigt hat.

Einzelerscheinung.

Kaiser ist in dieser Beziehung keine

liEs gentlgt, hier die be't-lusst antinaturalistische,

esoterische Hellas-Verehrung Stefan Georges zu nennen, von dar auch Benn
nicht unbeeindruckt blieb, die grossen Griechendramen Hofmannsthals, die
Griechenland-Visionen in den Dramen und im Roman Crerhart Hauptmanns, die
Bedeu.tung des Orpheus-Hythos

ru.r

Rilke, Iwan Gall und zahlreiche andere

Lyriker seit dem Expressionismus, den

Hermes-t~hos

als zentrales

Existenzsylllbol im Romanwerk Thomas :Hanns oder Hermann Brochs

~er

Tod

des Vergil, 'um das eigentiirnl.:tche VerMltnis moderner Dichter zur griechisch-r6mischen Antike zu kennzeichnen, das sich grundlegend von der

Antil(o-Verehrung der deutschen Kl~ssik unterscheidet. l1lO
Georg Ka.iser gehBrt derselben Generation 'Hie die rneisten der mer
angef:Uhrten Dichter an, und es ist sicherlich kein Zufall, class seine
"unverstUncUichsten" Dramen sich stark der Hythologie bedienen, zu einer
Zeit, da Hauptmanns Atriden-Tetralogie oder Brochs Tod des Vergil und
Demeter in mythologischer Sicht zeitgenBssische Zust~nde widerspiegeln.
Irn~efern

das auch fUr Kaisers Dramen zutrifft, soIl hier teilweise er-

'Hiesen werden.
21-1ei andere Arbeiten hr3.ben sich bisher mit Hhnlichen Problemen
befasst: Netapher, Allegorie und S;nnbol in den Dramen Georg K:lisers11
2
und Die Helle~sche 'frilogie Georg Kaisers "und die Gestaltung des Hythosl .
Letztere hat mir nicht vorge1egen, und die erste Untersuchung betrifft
haupts!i.chlich die expressionistischen Dramen, uobei der Verfasser durch

6
einige Vergleiche mit nicht-expressionistj.schen Dramen zu dem Schluss
kommt, dass Kaiser auf Grund 't'nederkehrender Symbole bis zum Ende seines
Lebena (194.5) E."'q)ressionist geblieben se1.

Diese Feststellung scheint

verfehlt, da. sich die Symbole der spliten Dramen von den in den expressionistischen Dramen vorkommenden oft sehr unterscheiden und eine zn
grosse Zahl von Dramen vorliegt, die absolut gar nichts mit dem Expressionismus zutun llaben.

Die vorliegende Arbeit versucht, besonders im zueiten Teil, die
Intentionen Georg Kaisers in seinen spfiten Dramen mit Hilfe einer Darstellung und Deutung der Symbole und seiner Auffassung des lvJythos zu
verdeutlichen" und dam:i.t die Kluft z'tD.schen dem Urteil der Y..ri tiker
u.Y1d Kaisers Selbsteinschlitzung zu fiberbriicken.

n~1enn

es gelingen sollte,

seine Intentionen voll zu erfassen, t-rttrden ,.n.r dami t einen wichtigen
SchlU.ssel

rur

das Verst1!ndnis seines Herkes gevrlnnen. u13

"DIE JUDISCHE 1nTIT\oJE" UND "EUROPA It

Die Quellen und Kaisers Auslegungen
Die beiden frUhen Dramen" Die jtldische Hitwe (von der vier Fassun-

goo in den Jahren von 1904 bis 1910 erschienen) tUld Europa (1914/15),
haben ihren Ursprung in mythischen Vorbildern.

Da Ka.iser sawahl das

Alte 1-ne das Neue Testament zum :r;~hos rechnetel, kann man die a1ttesta.ment1iche JuditherzIDllung als mythische Begebenheit auffassen.

Die jl1d:Lsche Wi tHe ist Judith, die Frau Hanasses, eines BUrgers
von BethuJien.

Als Nebukadnezars Feldherr Holofernes die Stadt belager-

te, begab sich Judith, nur mit ihrem Glauben an Jehovah geVlappnet, in
das Lager der Feinde, um die Sta.dt dadurch zu retten.

'Vlegen ihrer

SchBnhei t -vrurde sie aufgenommen, und Judith befre!te ihr Volk dadurch,
dass sie Ho1ofernes 1 Kopf mit dessen eigenem SchtAjert absehIug. Dies
hatte die Flucht des gesamten Heeres zur Folge.

Der historische Nebu-

kadnezar starb im Jahre 561 vor Christi Geburli, so dass darnit eine ungef[hre Zeitangabe der a1ttestamentliehen Begebenheit vorhanden ist.
Kaiser variiert diese Uberlieferung in seiner Itbiblischen KoroBdie" etwas.

Bei ibm solI Judith naeh dem Hillen der Fanti.lie· einen ihr

noch unbekannten Harm heiraten.

Sie wird unter heftigster Gegent,rehr

in den Tempel gezerrt, wo der alte Schriftgelehrte Manasse ihr ange-

traut lrrird.

:Hanasse ist leider impotent und kann die Ehe nicht erftillen.

Er stirbt ntlhrend der Belagerung der Stadt durch das Heer Nebukadnezars,

angefU.,."trt von dem geualtigen

I~eldherrn

Holofem-ss.

Die Schriftgelehrten

fragen siCh, welehe Ursaehe das Unglftck der Belagerung fiber ihre Stadt

8
gebracht haben k6nnte.
der V!ter.

Judith versucht z,·rei Stadtobersten klar zu machen, dass ihr

Hann Nanasse gegen

war, als

Sie vermuten einen Verstoss gegen das Gesetz

dr'lS

Gesetz verstossen hatte, da sie noch Jungfrau

.ar starb. Ein Verillhrungsversuch an ihnen schll1gt fool, ebenso

der Versucn, einen}funn irgendwo auf der Strasse zu finden, der ihrer
und dar Notlage del' Stadt Abhilfe schaffen k8nnte.

Bie beschliesst da-

rauf, sich als Harm. verkleidet in das Lager del' Feinde zu bageben.

1m Heer von Holofernes 't·mrden keine Frauen

em

mitge~~.

Es sollte

Ansporn bei der Eroberung del' St!ldte sein, dass die Solda-ten die

Frauen in den St!t.dten i'fir sich behalten konnten.

Judith wird entdeckt

und als Frau erkannt, 1V'orauf Holofernes sie noah am selben Abend zur
Frau nehmen will.

Vorher aber l!tsst er das ganze Heel' an seinem ZeJ.t

vorbe:i.marschieren, um durch den Anblick Judiths die Lilsternheit der 801daten noch mehr aufzustacheln.

Bever es zur Brautn-:tcht konnnt, entschei-

det Judith, dass der gef!illigere Nebukadnezar dem Ungeheuer Holofernes
vorzuziehen sei.

Nach einer kurzen Unterhaltung sch.1Jigt sie dem hinter

dem Bettvorhang verschi,rundenen, nichtsahnenden Holofernes den Kopt ab,

um .f'f.1r

NebuY~dnezar

das gauze Heer.

£'rei zu seine

Der aber flieht in Grauen, mit :ih.rn

Nach dieser unfreivril]j.gen Rettung der Stadt erkl!lren

die Bewohner das Geschehen fUr ein 'Wunder, und Judith, als Hanifestation

des Hunders, soll nach Urteil der Priester und Schriftgelehrten fortan
keinem l1.alU1e mehr angehBren, da auch ihre inzvr.i..schen bewiesene Jung-

frliulichkeit als 1Vunder betrachtet wird.

"li.eder vrlrd sie von der Fami-

lie gegen ihren "lillen in den Tempel gezerrt, we erst der.Hohepriester
aus Jerusalem ihre Jungfrauensehnsucht hinter dem Vorhang des Allerheiligsten erfUllt.
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Die Vorlage zu Europa rand Kaiser in der grieehischen !·tythoJ.ogie.
~1ar

Europa

die Tochter von

Ph~nix,

K8nig von Ph6nizien.

verbreitet Tradition sieht sie ala Tochter von Agenor.

Eine weiter
Sie soll von

Zeus, in Gestalt eines Stieres, von Ph6rrizien nach Kreta entftihrt 'VlOrden
Es gibt noch zwei Heitare nwthische Personen dieses Namens, dar

seine

auch als Beiname der Demeter vorkonnnt.

Europa 1mrde auf Kreta unter

dam Namen Hellotia als FruchtbarkeitsgBttin verehrt und gebar dem Zeus
. drei Kinder:

:rano s, Sarpedon

und Rhadamantes

~ri.eder

Kaiser benUtzt die Agenor-Version,
Blicbdnkel wie das vorherige Sc-1.a.uspiel.

Jahrzehnten keinen Krieg mehr gegeben.

It

unter einem !ihnlichen

Tn Agenors Reich hat es sei t

Der Geist steht in h8chster

ElUte und die N!tnner sind zu frauenhaften T!tnzern geworden.

Thr grBsstes

Ziel ist es, in hiramelblauen Rtlcken und honiggelben Unterr6cken ein
H6chstmass an Grazie zu erreichen.

Ihr eigenes Leben soll ein KunstvTerk

werden.
TImen gegenflber stehti die sp8ttische Europa, die nach Agenors 1-lunsch
die Frau des leicht.ft1ssigsten Tltnzers lv-erden soll.

Europa lacht diese

111!nner aber nur aus.
Da kommt Zeus in Beg1ei tung von Hermes in das Reich Agenors, nach

neuen Abenteuern suchend.

In einem Baum versteckt, tlberhBren sie die

Unterh-3.1tungen der 111:!nner, deren einziges Thema "Europa" ist.
Neugi~r

Von

Uber diese so rtltselhaft verlockend klingende Frau geplagt, er-

fIDlrt er durch das Auskunds chaften von Hermes, 'Hie sie zu gel-Tinnen sei.

Zeus entsehliesst sich, sie mit dam vuldesten Bocksprtlngen fUr sieh zu
gevTinnen, entscheidet sich darm a ber auf Zuxeden von Hermes, Europa
durch den grazitlsesten Tanz fUr sieh einzunehmen, den je ein T&nzer ge-

10
tanzt hat.

Zeus i'Uhrt diesen Tanz auf einem grossen Fest auf, erntet

aber nur Spott, und Zurtlcktveisung von Europa.

Er 'liar get!l.uscht 't-Torden

von den Aussagen der :H!!nner, dass Europa nux Duft olme Form 5ei, nur
Hauch ohne Gestalt, aber keine lebenslnstige Frau.
Das treiss Zeu.ss nicht, 1de er schrrtjrt, sich an ihr fUr die spBttische Zurl\.cla·reislll1g zu r!lchen.

Am n1!chsten Tag erscheint er in der

Gestalt eines Stieres auf del" Hiese, wo Europa und ihre Gespielinnen
sich aufbalten.

Al1e H!l.dchen fliehen, ausser Europa, die sich dem Stier

nlthert und in einer unbewussten Vertdrrung 11m streichelt und sich mit
i.hm unterhHlt.

vIie sie sich in ihrer Zutraulichkeit auf seinen Rftcken

legt, erhebt er sich p16tzlich und schwimmt mit ibr ch1rch das nahe Heer

dawn.
Aus dieser ersten Nacht, die sie zu "Vaters Schrecken ausser Haus

geblieben, bringt sie die neue Heisheit in das al te Reich u • 2

vlie am

selben Tag wild aussehende Krieger aus dem Reich ihres verschollenen
Kadmos bei ihrem Vater erscheinen und nach Frauen f'U.r ihr frauenloses
Reich £ragen, ist Europa die erste, die sich den aus IIDrachenzHhnen"
gmrachsenen N!lnnern anschliesst.

AIle Gef!ihrtinnen folgen ihr, tmd in

einem plBtzlichen Umschrmng vergessen auch die 11tlrmer Agenors ihren
Hsthetischen Lebenswandel und fallen Uber die

}~gde

im Palast Agenors

her.
me Frau und 1hre Haltth"'1g zum Hann
An physischer Beschreibung der Frau tst in beiden Sttl.cken nicht

vial vorhanden.

Die zl·16lfjHhrige Judith erscheint bei ihrem ersten

Auftritt als ein IIReh an Biegsamkeit" und ist "einzig in Heiss gehUllt,
ihr Gesicht bedeckt ein leinenes, undurchsichtiges Schleiertuch".3
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Sp!ter schlftpft sJ.e n mit den Schritten einer Katze" an einer Wand entlang. 4 Sie kann J1!cheJn wie ein Kind" "das eine BelolmlUlg verdient" 5,

und 'Heinerli~h sein "rie dann" uerm Nebukadnezar vcr ihr fiieht. 6 Am
Schluss des Stilckes sieht man sie wieder im Tempel: u Judith ira Bausch
steifer GEn~nder und mit dichten Perlenge'schntiren vor dem Gesicht u 7
wird von lhrer Schwester Rebekka und der Hutter hereingeftllirt, und ,·rie

sie dem HOhepriester gegenl1bersteht, ist sie bereits ffir das Allerheilig. ste der meisten llU'er unheili gen GeH!tnder entledigt:

1m folgenden entstehen m.ese Steigerungen: Schtmmer sch6ner
Jugend fluten auf und nieder. Leise tasten ihre Finger, denen
die H!tnde mit gr6sseren FJJichen langsam nachgehen, an den eigenen
Gliedern herab. Ihr Leib spannt sich - und aus aller Verfolgung,
Vorwurf und Bestirmnung baut er sich neu und voller aui'. Ihre
Finger zittern urn 'den Saum ihres Kleides, als h~ben sie daran. Die Sttu1e ihres zur Erde stehenden Haares trHgt die Stirn ihrer
sch6nen V~dcherucraft, wie die Krone heiligsten Gebietens.8
Europa vrird von den }J'ltnnern Agenors so beschrieben:

Europa ist kein vleib. Ist Dui't, Form - Hauch, Gestalt? Europa
ist Duft olme Form - Hauch olma Gestalt.
Europa ist kein Leib. Europa ist ktihler Duft, der st~mt.9
Etu'opa ist dfumer Hauch, der zerfliesst.
Europa ist weisser SChein - gefaIlt in glasige Schale. lO
Dieser IlDuft li ist sp!1ter von nichts mem- angezogen als dem scharf'en
Geruch des Stieres und dem !1tzenden Fettdunst, den die Krieger ihres
Bruders Kadmos verbreiten.

Europas Vater charakterisiert sie weiterhin:

Europa 1.st keines Henschen Kind, Europa ist, vms sie ist - ich
vTeisa es nicht. Damit schvreifen wir :ins flnstere. stosse mit
de;iner Stirn gegen diese Hauer, du erschiitterst sie eher als ihren
Starrsinn. staITsinn, so neme ich es - ich als Vater gebrauche
diese Bezeichnungell
Die wahre Europa zeigt sich, wie sie sich einem Daum rilihert'j' urnds-

send dass Zeus sich in ibm versteckt'·: ,.hat und Rachplllne schmiedet. Hermes

spielt eine Melodie auf seiner FlBte, und die

f~dchenfordern Europa

auf,
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mit dem Baum zu spie1en, als ob er ein Hann 5ei.
Sie nlihert sich mit wackeJnden Schr:itten dem Stamm, entfernt
sich von ihm - dreht verschfunt den Kopt, dringt mit loekendem
Ungestfim von neuem auf ihn ein - nield einladend und weist ibm
mit kr1!ftiger Hendung den RUcleen. Die F1~te bricht misst8nend abe
Kurz danach beginnt das Ii'16tenspiel 1neder.

Europa (gegen den Baum): Ich gehorche.
( Sie wiederholt mit einiger Steigerung ihr Konnnen und Entweichen.
Doch sie kniet diesma.l VOl" dem Stamm hin und streekt die Arme gegen
ibn. Dann entl5.uft sie dem starmn. Die F16te vergeht mit einem
klagenden Triller.)
Eine: Das v-mr dentlich • • • •
Das Spiel geht so eine

~'leUe

fort.

Die H!ldchen: Du bist lustig an deinem Hochzeitsmorgen. Du bist uns
den dritten Tanz schuldig. Der Baum l'rartet. Der Batun
liLll seine Antvrort •
.,
Europa (m9.cht kurze Tanzsehritte naeh dem Baum und bleibt, sich nur
in den Hfiften wiegend, stillstehen. Hit dUnner Stimme): leh 'Harte
hier. lell laufe nich'/:i l-leg. leh bin nicht feige. Ich fliehe nicht
blutUbergossen in den Keller. Ieh halte hier stand. (Sich stM.rker
ldegend) Wa.rum greifst du mieh nicht? Beisse ich? Kratze ich?
Hit diesen F±ngerchen? Hit diesen Z~hnchen? Wehre ich mieh mit
diesen ltrmchen? Laufe ieh fiin.l( genug mit den Beinchen? lvarurn
hast du also nicht Hut? Oder bin ic..l-:L nicht sch8n? (Dero Baum einen
leichten Schlag versetzend) Dummer Baum, ieh bin schtln. reb sage
es dir selbst, ich bin sch6n. (Pl~tzlich die Anne urn den stamm
sch1ingend und ihre ~'lange anlegend.) Du glaubst m:Lr doch, 1venn ich
es dir verrate. (1os1assend und aufstampfend.) Du bist ein stoe~
steifer - ein steifer fauler stock bist du, me du dastehst tmd stehen sollst, bis du von kaltem Wasser faulst. (Zu den }mdchen gehend)
lehbin fertig mit ibm. Kommt.

. .

( F:l6tenfinale. )
Die Nlidchen: Das gilt nieht. Der dritte nmss lH.nger dauern.
musst zuletzt lang auf der Erde liegen.J.2

Du

So 'YJar Europa den 11fumern Agenb.rs mcht bekannt, so hatte Zeus

seIber es nicht erHartet.

Er entfUhrt Europa. in der Gestalt eines

stieres, und vrie sic in den Palast Agenors zurfickkehrt, entdeckt Sie
dort die Krieger ihres Bruders Kadmos, die Frauen fUr ihD Reich suchen.
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Europa (zu den H~dchen): Besinnt ihr euch denn lange? Das
erste Hort \nll keine wagen? Ich will euch Hut roachen.
(Vor die Krieger tretend.) 'VJtlhlt ihr - oder wtlhlen wir?
Die Krieger (stehen stumm)
Europa (sich vor den mHchtigen Ani'tfurer stellend):

Europa hat

ihre Wahl getroffen.
Agenor (st~r):

Ich glaube an TH.uschung, die mir wirr vorspielt.

Europa (ihre Hange auf die Brust des Anfllhrers bettend und mit
beiden ill1nden fiber das Fell streichend): Es ist alies so wahr.13
Jetzt aioot auch Agenor ein, warum h'uropa so handeln nmsste:

n'vei1 Europa kein ferner Stern ist - und wir aIle auf del" grilnen
bunten Erde leben. n14
Den selben ftberaus starl<: entHickelten 'Irieb
.findet man bei Judith.

m~nter

allen Handlungen

Sie, die sich anfangs gestr1!ubt hatte zu hej.raten,

erwacht nach einer nSusanna-im-Badu-Szene zu einer jungen Frau mit unbeirrbarem erotischen Trieb.

Das st.eigert sich von einem zaghaften., doch

deutlichen "Komrn herab ul5 tiber ein t1Ich - bade - dailachl rJ16
erwarte mch - komml

IOO warte auf diCh hierl

zu

uIch

Und lnr sind allein!

Aber Hanasse kann sie nicht befriedigen, denn er ist flebenso
ge'tialtig an Schr::lftgelehrsamkeit 'ine an mfu1n1icher Impotenz tll 8..

Judith

macht darauf illXoem Sklaven einen Antrag, 'tdrd dabe! a ber von. ihrem Ehemann 'fiberrascht, der sie auikJ1!rt: tfHier be'tV'egt sich kein Hann in beiden

HtSfen: - der Neger S:iJnson hat mit dem Manne, den er 'Hohl darstellen mag,
nicht das zu schaffen!ul9
lUld einem Eunuch.m

Judith befindet sich also mit einem Impotenten

im gleichen Haus.

Wie Judiths Hann 't'1!thrend der Belagerung stirbt, versucht sie die
~Tei

Stadtobersten Charmi und Chabri zu verftihren.

Seht ihr denn nicht, dass es der Gott Israels - 1 Abrahams - 1
Jakobs - 1 euch - euch gegeben hat: euer ~,~lnder zu bekr!lftigen.
Dreht sich kein Kreis in euch, der alles streift und verbindet?
Warum schickt er euch her auf mein Dach? '1arum ist dies fuch l1ber
meinem Hans? (Stark) Die ich sitze durch Hochen und ~vachen in
Sehnsucht naOO dem Geliebten? Der kommt und mich ninnnt - und mi.r
meine Ehre vor dem Volke wiederschenkt? Soot ihr denn nicht?
Oder ja: der Gott von Israel macht seine Diener blind, dam:i.t sie
besser seinen ~;Villen tunl Der Gatt von Israel schab euchJugend
in eure Glieder, urn die Schmach, die an seinem Gesetz e begangen .:
l~rd, zu tilgen120

Charmi aber begreift sie langsam; Itwie er Judith mustert,tut er einen
Schritt zurfick, stolpert llber seinen Hantel, rafft i1m an siOO, 'tde
'Wl1

sich mit ihm zu decken - streift Chabri mit schnelien Augen.,,2~
Die Stadtobersten gehen auf ··Judiths Versuche nicht ein.

Sie

verlassen ihr ffuus, aber nicht bevor sie rrtcht eine Hasstirade auf die

Taktik von Holofernes loslassen.
1st das eine Art von Kriegf'U.hrung? 11 vJie hungrige WlSlfe nus dem
Gebirge fallen? Hat das je einer verstanden? Her 'Hill mit Haffen
wider eine - wider eine Erdgewalt schlagen?11 Oder ist es keine
Erdgm·mlt? 11 l"at den tapfersten vlaffen? 1
- - Del" lange, breite
Heerzug - - bevJegt er ein e:i.nziges 1rJeib c1arin? 1 - Olme Weiber
ziehen sie - das ist ihre Hacht die Gewalt rnachen sic sich daher! -S1.e liegen vcr den Hauern und hungern nach den Frau.en und H1idchen hier drin! 1 - Thr Hut - Ihr Heldentum: das ist ihre Gier .;. ihre
Wolfsgier - 1 5~efechten mit der menschlichen Brunst - die verfluchten:stlnder - 22
Judith kann es danach nicht mehr aushalten.

Sie schickt ihren Sklaven

aus:
. Simson - suche mir einen Hann!
tauf fort - bei den Toren
sitzen j, a imraer Jllfumer. Andere 1'llinner 1 Einer von denen - einer von
andern, die an der Hauer stehen. Sage ihm: du weisst ein schBnes
M!tdchen - und ftlhrst ihn zu ihr. Has dir einf!lllt und Has ibm einflillt, versprich ilun alles! Simson kannst du eS?23
Simson versucht, aber er kann es nicht.

Der erste 11ann, dem er diesen

A!1trag macht, f!illt auf der Stelle tot urn.

Judith schleicht sich darauf

als Mann verkleidet in das lager von Holofernes.

Sie vTird ergriffen,

und wie

em Hauptmann

vor Holofernes.

erkennt, dass sie gar kein Nann ist, bringt er sie

Auf' dessen Frage: 1t1tJer bin

ich,~~eib?I~

sieht . Tudith

ihn It f'roh tr an. 24 Holofernes entscheidet sich,sie am selben Abend noch
zu seiner Frau zu nehmen.

Vor der Hochzeitsnacht unterhalten sie sich:

Judith (vertraulich): Als ich meinen ersten Hann hatte Holofernes: Ja sage nur, wenn ich cinen Fehler mache!
Judith (lustig): Du darfst nur einen Fehler nicht machen, den er
machte.
• • •
Judith: Feigenkuchen ist nicht f11r oiOO1
Holofernes: Soll der Hann Fleisch verzehren?
Judith (lacht): Ja1 25
Kurz darau! lernt sie Nebukadnczar kennen und entscheidet, dass
er etv1as gefl111iger sei ala Holofernes.

Bevor sie sich dem K8nig "t·rl.dmen

kann, muss sie allerdings Holofernes aus dem Heg schaffen. Sie schlligt
dent hinter einem Vorhang versch1m.ndenen Feldherrn den Kopf ab, 1'10rauf

Nebukadnezar in Schrecken flieht.
Judith ( allein in der Leere, Sti~le, steht verdutzt. Sie streckt
die .Hand mit dem Kopfe des Holofernes hinter sich, strelcht die
andere s!ubernd an der blumigen Hose auf und nieder und sagt, die
nl.chts begreift.):
Er ist doch tot er kann dir doch nichts roehr -hun - (1rJeinerlich)
Er soll doch nun nicht fortrerme1i!:2,6
Aile ihre Versuche sind bisher vergebens gewesen.

Die Jungfrau

wider Willen 5011 nach dem i'Jillen Gottes scheinbar fUr innner Jungfrau

bleiben.

Am Ende erst nimmt sich der Hohepriester aus Jerusalem Judi ths

vrohlvTOllerid an.

1tTie die anderen Priester J1inger und l!1nger vor dem

Allerheiligsten vrarten nrtlssen, kommentiert einer von ihnen: "Jedenfalls
ist die Art eines Fussfalls bei elJch in Jerusalem eine andere~1I27
Die Rolle der l?rauen in cliesen ZVlei Schauspielen ist eindeutig.

Sie verkBrpern Lebenskr1ifte,

II

Erdgm.raltenrt , die sich als sUlrker er\veisen
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als die Konventionen.

Das Urteil tiber beide Sttlcke ist eindeutig.

In

Europa wird der Asthetizismus Had absurdmn gef11h.rt mit demagogischen

Hi tteln.

Dickb!tuche, Hagergestelle und Jungrn!f.dchen-MHrmer ervTeisen den

Konkurs der Asthetem-'1eltanschauung vcr d.er Haterie. 1I28

Kaiser trifft

hier nicht den BUrger in! Kampf der Gegens!ttze, sondern den eX'fjremsten
Gegensat~ des BUrgers: den If. stheten. 29

Die jtt.dische Wit1'Je wird von Paulsen ein tfinvertierter TlJedekind"
genannt:

~I"vas

Kaisers Judith so IHcherlich schwer

fHl~t,

hat noch jede

Frau bei W'edekind spielend fertig gebracht t It 30 Diebold nermt es eine
"Antimoralinkur tr :
Hiel' ist der Erotisnnls'" als Kampfgeist gegen die L'U.genmoral
gerechtfertigt; hier ist er nicht sexualpathologisch erkJ1trend, sondern -vrird strafende Satire. itJill auch nicht Hedekindisch Fleischgeist predigen, Nora.l verktindigen; nur Natur gegen
LU.ge stellen. Judith hat kaine Pose, weder die moralische noch
die heroische: sie 'Yrl.ll einfach den l'Jann erIe ben. 31
voJ~

Das Urteil Freyhans kann als gtiltige Znsammenfassung angesehen

"werden: .
Dem ganzen

VOrl'TUl"f

nach steht das Problem der Frau, die es

Meh der Vervnrklichung ihres Anspruchs auf sinnlich-atmendes
Leben dr!tngt, im Vordergrunde. Diesen Anspruch gilt es zu ver-

wirklichen und ~ legitimieren gegen eine 1;Jelt orthodoxer und
"dogmenstarrer Werte.
Vonhier aus "bietet sich gleich die Antinom:i.k an z'tdschen ZHei
Urgesetzlichkeiten: der gefUgten Ordnung, der errichteten Satzung
und dem Eigemrl.llen, dem Tndividuum, das hiergegen attfbegehrt.
Aus solcher Gesinn1.U1g setzt denn der Dichter auch vor sein v.Jerk:
nOh, ~eine Brtider, zerbrecht, zerbrecht rnir die alten Tafelnlu32

"DAB FRAUENOPFER" UND "OKTOBERTAGII

Kaisers Vorlagen und seine Bearbeitungen

Das Frauenopfer, erschienen 1918, ist mit den beiden vorherigen
Dramen noch in ge:tdssen Details vel:"1-1andt; doch 'Heist es bereits so viele
Unterschiede auf, dass es an den Beginn der mittleren Periode gestellt
l~erden darf.

Oktoberta.~

(1928) markier't das Ende dieser Periode, jeden-

falls zwn Zweck dieser Untersuchung.

Fflr beide Dramen existieren Hin-

"leise tiber ihren Ursprung.

Kaiser schreibt im Beitrag zurn Altenbergbuch, dass er darin die
"Notiz t\.ber die :Hemoiren des Grafen Lavalette U fand, die ihn zur

tlFormung des Frauenopfers" bestinrmte. 1

Diese Notiz befindet sieh in

Peter Altenberg 1'-!.EUES ALTES 2 und lautet:
Hemoiren
Ich lese die Geschichte vom Grafen Lavalette, und sie
interessiert mich gar nicht. Er war ein Getreuester Napoleons
des Ersten.
Aber ioh habe bisher es nicht eingesehen, wodurch dieser
t1 geniale Feuergeist ll ,
meses "Ungetfun an Lebensenergien ll , der
Gesamtmenschheit irgendlri.e geholfen habe1? 1 Die Geschichte
seiner Getreuen interessiert mich daher urn so 1>1eniger. AbeI'
als Lavalette, dieser tlTatendurstige" (ein schreckiiC!~es Hort
fUr den Lebenskundigen) eingesperrt und hingerichtet werden
sollt.e, gab ihm seine Frau ihre Kleider, und er entnoh. Sie
selbst. wrde im Kerker derart misshandelt, dass sie irrsinnig 1mrde.
])a begann ich mich i'f1r die Gr&fin von Lavalette zu interessieren,
~e in den Memoiren gar nicht e~l[hnt ist.
Ehre ihrer Seale1

3

Ein Vergleich mit den l1ernoires et souvenirs do. comte Lavalette

von Antoin~ Harie Cha.rmant Come de Lavalette4 zeigt, class die GrJifin
im Gegensatz zu Altenbergs Feststellung oft erHHhnt 1drd.

Daher besteht

kein Zweifel, dass Ka.iser diese Hemoiren als Vorlage f'tl.r sein Frauenopfer
benutzt hat.
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Die wirkliche Flucht des Grafen aus dem GefHngnis fand nach
hundert Tagen statt,. und zwar am 23. Dezember 1815.

Lavalette verbarg

sich 'bis zum 9. Januar 1816 in der vlohnung der Bressons und floh dann
Mch Belgien und 't'1eiter mch Bayern.

Unter dem k8rrl.g1ichen Bibliotheka.r

dlOrmesson hatte Lavalette 1792 gearbeitet. 5 Besondere Ubereinstimmung
Zldschen dem

Drama

und den Hemoires findet sich im Bericht des ersten

Treffens Lavalettes mit seiner spHteren Frau, als sie ihm zum ersten
I-Tal von Napoleon im Garten eines Konvents vorgestellt wurde (1796).6
Die Erz&hlung der Flucht aus dem GefHngnis 7 und die Rolle General

Excelrnans 8 sind auch in Ubereinstimmung.
Kaisers Drama begirmt drei Monate nach der Flucht,
26. Februar 1815, an dem Napoleon heimlich E~1ba verliess.

tUn

den _

Lavalette

befindet sich im Landhaus d 1 Ormessons, General Excelrnan :tst bei ihm.
ExceJJnan vrill Lavalette, den Vertrauten Napoleons, wieder f1lr die Sache
Napoleons gewinnen.

Aber Lavalette ist absolut nicht interessiert.
Fra~

hat .i11m das Leben

ihr leben.

wied~rgeschenk.t,

Die Opfertat seiner

und er will von jetzt an nur noch

Vor kurzer Zeit hatte Lavalette Nachricht erhalten, dass

seine :Frau aus dem GefUngnis entlassen werden -solite, we sis sich in
den Kleidern ihres Hannes auf sein Bett gelegt hatte,
zu erm6g1ichen.

tun· ibm

die Flucht

Jetzt erwartet:1 er sie hier.

Nachdem Excelman unverrichteter Dinge das Haus verlassen hat,
erscheint d l Ormesson,

lUll

einige BU.cher, die in die Bibliothek des

K6nigs 'geh6ren, nach Paris zurftckzubringen, cia er

beru.r~tet, .man

ibn fUr den Verlust der BUcher verantwortlich rnachen.
niOOts von der Begnadigung, und Hie er erfilllrt,

d-'lSS

ktlnne

D'Ormesson weiss
die GrH.fin entlas-

sen werden solI, llf.sst er die Ansicht verlauten, dass Frauen schon ihre
1'J'ege hlltten,

tun

zu erreichen, 'VTas sie l-Tollen.

Bemerkung versWrl.

~{ie

die Gr!1fin kurze Zeit

dlOrmessons Bemerkung schon vergessen.

Lavalette wirddurch diese
s~l!1ter

erscheint, hat er

Er begrtlsst sie freudig und

schlV"Brt, ein neues Leben mit ihr anfangen zu l·rollen.

Gegen den guten

Rat aller Eingeweihten will er diese Nacht mit ihr im Schloss verbringen,
anstatt mit ihr vor etlvaigen Verfolgern zu niehen.
Die Gr!ifin gibt nach tmd befiehlt dem alten Verwalter, ihr Bett in
dar hintersten Kammer aufzustellen.

Wie Lavalette das Mrt, 1drd er

stutzig, erinnert sich del'

Bemerkung d 1 Ormes sone, und dringt in die

Gr!tfin zu erzlih.len, was :i.hr

ldderfah1~en

kam.

sei und wie die Flucht zustande

Im £olgenden GesprHch muss Lavalette dann hBren, dass seine Flucht

bald entdeckt VJ1.lrde, und class die GrHfin von allen L'Tachtsoldaten verge-

waltigt liUI'de, die sie auch spHter zu jeder Zeit besuchten.

Eine l:lelt

bricht f'ti.r Lavalette zusammen, der die Beteuerungen seiner Frau nicht
f'assen kann, dass sie alles ertrug, um ibm die Freiheit zu geben.

Er

st8sst sie von sich.
InZ1-rischen hates sich herausgestellt, dass

r.1al1

der Gr!tfin tat-

s!lchlich gefelgt war, urn durch sie zum Versteck Lavalettes geffihrt zu
l-rerden.

Lavalette will fliehen, aber das Haus ist schon von Gendarmen

umstellt, so dass jeder Fluchtversuch vergeblich w&re. Die Gr1ifin r1!t
ihm, sich in ihrer Bettkanrrner zu verstecken, sich in die Kleidung aines
Bediensteten zu kleiden und auf diese 11eise zu fliehen versuchen.
Er folgt ihrem

Rat.

Die Grtifin legt daraufhin seine" Kleidungs-

stUcke an, und 1·de kurz darauf Gendarmen .das Haus stUrman, steht sie in
seinen r:leidern oben an der Brtistung der Treppe.

\\5.e sie auf die Fragen
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des Komrnandeurs der Gendarmen keine Antwort gibt, erschiesst er sie,
in der Ann..1lune, den Grafen erschossen zu haben.

ibm gemeldet, dass Napoleon

stiirzt hinaus, ohne sich

aus der Verbannung ent't-richen sei, und er

verge~dssert

Ora! rmr, den er erschoss.

Zur gleichen Zeit ldrd

zu baben, dass es tats!tchlich der

Der Graf kehrt klUtz nach Abzug der Gendarmen

in das Raus zurUck tmd steht erschttttert vor seiner sterbenden Frau, die
ibm. zum zvJ'eiten rIal das Leben gerettet hat.

Wie Kaiser die Vorlage zum Frauenopfer in historischen Memoiren

In einer Klinik in Cherbourg hatte die unverheiratete
:filarie Leduc ein Kind geboren. Als man sie n.3Cl} ,dam Uamen
des Vaters fragte, sagte sie:tlOberleutnant Eugen Nieu..""C JI •
'Am folgenden Tag starb 8ie, verstossene Tochter eines Grossindustriellen. Der Arzt 1iess darauf den Oberleutnant kommen;
meser erklif.rte, dass er Fr~ulein I.educ l1berhaupt nicht gekannt "=-~'~~
ha,be. Nun erschien der Grossvater, der reiche Industrielle, und
. nahrn, das Kind zu sich. Vier Jahre sp~ter starb er und hinterliess
der Enkelin eine H.i:l.lion. Kaum ivar mesa Nachricht bekarmtgeworden,
so erschien Eagen Nieux und erkl!irte J er sei der Vater und wolle
seine Tochter haben. Am folgenden'Tag meldete sich del" Baumeister
Artur Bernard und gab zu Protokoll, dass er der rechtm!ssige
Vater des Kindes sei. Wenige Hinuten sputer erschien der Fleischermeister Hannotaux und beanspruchte das Kind fUr sich. Der Fall
scheint klar zu sein: Harie-Leduc hatte mit allen dreien geschlafen,
war abel" Uberzeugt, dass' Oberleutnant Nieux del" Vater sei.

Kaiser kopzentrierte die Handlung:

nur noch zlvei Be1'1erber, del"

Offizier und der SchJ1Lchter, treten auf.

Ausserdem 't'1erden die Gegen-

slitze versclilirft:

der Offizier ist ein Aristokrat, del"

and~re

ein pro-

letarischer SchlUchtergeselle~lO
, Tn

Oklioberta~

hat Catherine ein uneheliches Kind zur Helt gebracht.

Ihr Onkel, bei dem sie
zu machen.

'~'l'ohnt,

versucht, d,m Vater des Kindes ausfinclig

Catherine war :U'Tl lID.use des Onkels von einer Gouvernante·'·"
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erzogen worden, die Catherine praktisch keinen Augenblick unbewa.cht
gelassen hatte.

Daher ist das RRtsel der Vaterschaft umso grBsser.

1'1IDlrend der Geburt entschltlpfte catherine der Name eines Hannes:
Coste erh1!lt diese HitteiltUlg und l!lsst

Jean-Narc Narrien.

m gariz

l1arrien ist nicht schvler zu

Frankreich naOO diesem Hanne fahnden.

tinden, da es nur einen }1ann dieses Namens in Frankreich gibt.

Coste

beordert Harrien, der in Paris als Leutnant Dienst tut, zu sich in die
Provinzstao.t, urn ihn mit Catherine und der Tatsache des Kindes zu lron-

f'rontieren.
sehen hat.

Dabe! ergibt sich, dass Harrien Catherine nie vorher geSie aber gibt vor, ihn

ZU

kennen, nennt seinen Namen, das

genaue Dltum, an dem e1' in "der Stadt vmr, und was er den ganzen Nachmittag und Abend tat.

Marrien ist erstaunt und betrachtet die ganze

Angelegenhei t als :i.nf'ame VerletU11dung, aus gesormen, urn den Kind einen
Vater aus guter Familie zu geben.
Es stellt sich aber heraus, dass sie beide vcr dem selOOn Juwelier"gesch!!ft gestanden hatten, tmd Catherine betrachtete die Ringe im Fenster
Sie folgte ihm in eine Kirche,

als ibre Eheringe.
verl·leilte.

W'O

er fUr kurze Zeit

Den Segen des Priesters sah sie als ihre Eheschliessung an.

In der Kirche

hatt~

sie auch seinen Namen herausgefunden:

er hatte

seine Nlitze mit dem Namensschild nach oben gelegt, und Catherine pr!igte

sich den Namen
sassen,

1-Tar

das

em.

.ru.r

Hann besuchte, war

In

Als sie

~bends

zusammen in derselben Loge der Oper

sie das Hochzeitsfest.
dr3.S

Und ala sie in der Nacht ein

fUr aie Ha.rrien.

1~1irk:l;ichkeit ,-rar

es der Schltichtergeselle Leguerche, der das

Kammermlidchen besuchen wollte, mit dem er verlobt war, und von Catherine
nichtsahnend in ihr ZiIlnner gezogen wurde.

Diese Tatsache ist eindeutig
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bewi.esen,

me

Leguerche konnnt, um Coste zu erpressen.

hatte herausgef'unden,

vlaS

Das Kammerm.tidchen

passiert 1·1ar und auf Catherines Fersen geblie-

ben, als mese sich fUr einige l-Ionate aus dem Hause Costes entfernt batte,
um ihr Kind fern von jeglichem Klatsch zur Helt zu bringen.
~1issen

Hit diesem

ver'sucht sie jetzt Coste zu erpressen, da.mit sie und Leguerche

mit dem erpressten Geld ein Gesch!tft aufmachen ktlnnen.

Coste ldll sich

mit Geld von der ganzen Angelegen..'leit loskaufen, aber IvIarrien bremst ihn

in einem p18tzlichen Entschluss.
heiraten.

Er hat sich entschlossen, Catherine zu

lV1e Leguerche wieder erscheint, urn sie noch einma.l zu erpres-

sen, t6tet I"Iarrien iIm.

Dlmit hat er die unliebe Hirklichkeit besel tigt,

und er und Catherine kljnnen in einer Umystischen Union leben, die getnss
hinnnlischen Ursprungs ist n • 11
GrMi'in Lavalette
Das Aussehen der GrM.fin ist von Kaiser nur in diesem Satz aus dem
~fu.nde

und

La:valettes angedeutet:

senr

U

Der Kaiser braehte mch in einen grossen

stillen Garten, aus dem Frauen in Kutten ein schmales

~'Uidchen

d~m Kaiser hinf'tlhrten. u12
Kaiser macht es bier schon schwerer verstfulcUieh, die wirkliche
Motivation hinter der Opferbereitschaft der Grlifin zu erkennen.

Beson-

dora die zweite Illilf'te des Dramas ist von verschiedenen KritiJ<ern falsch

beurteilt worden, da sie verkannten, dass die Gr!ifin sich von einem
be stimmten Punkt an verstell t, um ihren Nann zu retten.
Nach dem ersten Gestl!ndnis der Vergewaltigung durch die 1'lachtsoldaten, das die GrM.fin ihrem 11ann macht, um ihm den

~l

Zlveif'el zu nehmen,

dass sie ihn allein liebt" 13 , fHhrt sie fort:

Sie r&chten sich.

Dnd solange sie sich rachten, wusste ich,
dass sie deine gelungene Flucht nicht meldeten. Du ge~vannst Zeit,
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weit - weit zu entkommen.
Lavalette( den Kopi zwischen ihre Knie stossend): 1varwn hast du
dich nicht gettltet?
Die· Grllfin: Einer musste in deinem K!trig sein.
Lavalette: Hie konntest du das ertragen?
Die Gr!tfin (sein Haar liebevoll streichelnd): Ich rettete diOO ja.
(Sich zu ibm beugend.) Ich habe nicht gelitten... keme Krfulktmg hatte
M9.rtern fUr mich. Ich erz!thlte dir ja - ich lag lUit steifen Gliedern wie in Holz geschnitzt. Das fillllte nicht Druck und Klammern.
Nur inwendig - tief verschlossen - perlte Lust. Die trieb nach dir die tanzte in geheimer Zelle - as viar selig um dich das zu dulden!14
Ffir Lavalette 't-n.rd sie dnrch dieses Gest!indnis zum Dirnchen. 15

Er verliert seinen Glauben an sie j etzt vollkornmen, 'h1!hrend er vorher

noch gesch1'Tankt hat.

Die Grafin erkennt das und 1veiss, dass kein Grund

oder Beweis den Grafen von illrer inneren Unschuld fiberzeugen kann.
LaWl1.ette vergleicht sie darauf mit Unrat, der auf die Strasse
geworfen vro.rde, und fiberhliuft sie mit Kr!tnkungen, gegen die 8i e wehrlo s

ist.

Kurz darauf vrird das Lanfhaus von Gendarmen umstellt, 1ll1d die

Gr!lfin trifft Vorbereitungen, die Insassen zu retten.
Hier ist del" 'frlendepunkt im Dra.ma, del" sOHohl von

Hax Freyhan16 ,

wie von Hoses Fruchterl7 und Eric Fi vianI 8 verkannt wurde.

Sie erkennen

nicht, dass di.e Grlifin sich verstellt und dem Grafen ihren Ehrgeiz nur
vorspielt, urn ihn zu retten.

Fivian schreibt:

Das Opfer, das die GrHfin Lavalette bringt, urn das Leben ihres
zu retten, ist kein eigentliches Liebesopfer, sondern eine
ziernlich vulglfre Hingabe des Leibes, mit del" sie l1acht und Ruhm
zu erstreben sucht fUr ihren Gatten - und fUr sich1

}~nnes

19

bieses . Urteil ist teilweise richtig, aber mit dem Ehrgeiz der
Gr!1fin sieht es et'Has anders auS als Fivian es sieht.
h!llterin del"

Gr~fin

Grafon retten. t120

Die alte Haus-

erkennt deren Absicht kIar: l1Die Gr!lfin vrl.ll den

Darm, nach ein paar betanglosen Horten, heisst es

pltltzlich, dass die Grtifin tlin del" St.3.rrhei t j.hres Entschlusses sieh

24
der Tl\r rechts nIDlert." 21

Es ist hier von einem Entschluss die Rede,

der vollkommen unvorhergesehen kommt und deutlieh darauf hinweist, dass

i.m Kopf der Gr!lfin ein Gedankenga.ng stattgefunden haben nmss, der einen
'Wichtigen Umschlagim Drama bringen kBnnte.

Sogar Lavalette tritt

schnell heraus und fra~1i stutzend22 :
Du.?

Die Grlifin: lch wollte mch rufen.
Lavalette (rasch): Du nmsst hinaufgehen. Es wird kt1hl in diesem
Zimmer, das nach dem Garten liegt.
Die Gr!li'in (sehr ruhig): Bresson -vrar hier. Er gab mir den Auftrag •
Er r!i.t dir ab, einen Hagen zu benutzen. Die Dorfstrasse ist scharf
bewacht. fu musst ziehen. Sprich nicht - lass mich sprechen. Der
Gral Lavalette wird gUtig sein - ehe er den Bettelrock anlegt - zum
letzten Hal die Grafin Lavalette anzuhBren.
Lavalette (setzt sioh auf die Sesselbank.)
Die Gr!lfin: Du musst Iuoht f'tb:ochten, dass ich dir zu viel von der
Zeit, die dir bleibt, urn der Verhaftung hier auszutoJ'eiohen, nehme.
Du wirst mich nicht unterbrechen - und ich bin bald zu Ende •
.(Sie lelmt slch in anfallender Schr..r!f.che zuriick, wirft sich sofort
vrieder vor )23
to

Sie erzghlt ihm von ihrer einsamen Jugend in einem Kloster:

leh lechzte naeh dem Leben, yue es bunt ist - trod es genl1gte mir
nicht. Es leben zu viele - ich stellte Fo.rderungen, die hBher
griffen. Ioh wollte auf dem Gipfcl stehen - tiber den andern - tiber
allen. Es war Ehrgeiz, der mieh schlittelte. reh lag nachts waeh und malte in die Sehv1grze gltlhende Bilder meines Triumphs. leh stieg
immer und stieg - mein eigener IJeibe musste Stufe hinter sture
bilden - und so schritt ich hundertmal l1ber mieh selbst erhBht nach
unsagbarem Glanz auf1V'!!rts.
Von dem 'fag, an dem der Kaiser sie Lavalette vorstellte, sagt· sie:

--~

Er fasste meine Hand fest in seiner und fragte mich: ob ieh die
GrMfin Lavalette ·werden Hollte. Es legte sich mi.r kalt aufs Herzdenn ich glaubte vorher nichts anderes, als dass der Kaiser mieh zu
sich selbst holte. Aber Heil die SchvJestern, die herumstanden, ihr
Ersta.unen nicht verhehlten, verneigte ich mich vcr dem Kaiser. Es
v1ar eine harte Entttluschung, die ich damals Iitt - und dann kamen
Mrlere·24

Die Gr!lfin fQhrt clarauf noch alles 'andere, 1'1as sie je tat, auf
ihren :Ehrgeiz, ihre Eitelkeit und ihre Hoffnu.ng zurttck, durch ihn so
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bertlhmt zu Herden, lde der Name Lavalette es ihr zu erreichen versprach.
Es ist ganz offenbar, dass es sie HUhe kostet, diese Gest!tndnisse zu
machen, die vom Grafen lvtsrtlich aufgenonnnen werden.

Kaiser aber gibt sich HUhe, diese Gest!1ndnisse als Ll1gen deutlich
Der pltstzliche Entschluss '\-Tar der erste Schritt der Grtlfin,

zu machen.

dann wird ihr emotioneller ZUstand

lv~hrend

des "Gesttlndnisses lt so weiter

beschrieben:
nSie lehnt sich in anfallender Schwliche zurftck, 't.n.r£t. sich sofort
wieder nach vorn"25
U\'lieder nach kurzer Scmvllche lJ 26

tI~ie atmet tief l127

"Sie schliesst die Augenl128
"Hit !tusserster Anstrengung, ins Leere sprechendn29
"I\aUJn ihrer mY.chtig" 30

tl1JIit letzter Kraft u31
Das Gestfuldnis stempelt sie zu einer Egoistin, die unbeirrbar
ihren Weg ginge, komme was 'Holle.

ktsnnte

man

erwarten, dass

sie

'V-Jenn es der Wahrhei t entsprHche,

es Lavalette ins Gesicht schleuderte, um

daM 1hre eigene Person in Sicherhei t zu bringeno

Sie verstell t sj.ch

hier, nur mit einer Absicht im Sinn:

Du nmsst dfch rotten!
Lavalette: Ich will mich retten! Du befreist mich zum z't-reitenmal
aus dem Kerker. Aber heute halte ich in,ltteiner F1.ucht nicht em.
Sie stiebt i1ber Berg und Tal. Ich habe eine i\.berITrl1:~ige Lust, die
Luft mit tiefen ZUgen zu triw(en. Meine Brust schwellt sich schon und ich Hollte sie den Kugeln bieten. 32

Die Grtlfin hat ihren ZvIeck erreicht.

'\,m.hrend er flieht, 1n.rd sie

vom Schuss eines Gendarrnen tBdlich vertmndet.

Zugl~ich

wird die Nachricht

Uberbracht, class Napoleon -vrieder :i.m Lande sei, 'Horaui' die Gendarmen da-

26
vonstUrmen.

Lavalette, nun ausser Gefahr, kehrt zum Haus zurtlck und

findet die Grl1fin sterbend.
Die Gr!!fi.n: Du - lebst.
Lavalette: Noch nicht. Schauer halten mieh am Boden nieder - du
musst esmir sagen, um meh aufzurichtenl
Die GrM.fin: Du. - solltest - leben.
Lavalette: Noeh nicht - noeh nicht!
Die Grtlfin: leh - liebte dich - mehr als Luft - Licht - ..;.
(Sie ftlllt ~urftck.)
Lavalette (dicht an ihrem schrH.gen Gesicht): HlSrst du mich? HBrst
clu, dass ich car (Er stockt - W11t sie in seinen Armen aufrecht.)
Die Gr!tfin (sich verlierend): Neine Puppen - - SchiV'cster Claire
verbietet es - - ieh soll nicht mit Puppen spielen - die H!lnnerkleider anhaben - -

(3ie verstummt - ist tot.)33
. Aus dieser letzten UnterhalttUlg vTird es· noeh einmal klar, dass die
Gr!ifin alles Leid und alie Erniedrigung

aus Liebe zu ihm ertrug, der

sich als krasser Egoist und Feigling herausstellte" Dieses StUck eine

romantisch-geile Anekdote zu nennen34, oder eine pikante Vergewalti gung35,
geht am Kern des Stl1ckes vorbei.

M8n darf die GrH.fin mit r'fuses Fruchter vielleieht eine Form des
"neuen Henschen" nennen, der

~

ein IndividutUn

Opfer:~bringt,

die aus

ein~ Sehnslleht fUr ein pers~n1iche~ glftcl(Lieheres Leben entstanden sind. 36
Man darf das Opfer der Frau nicht als ttvulglire. Hingabe des Leibesll aus
pers8nlichem Ehrgeiz betrachten31 , sondern ru)Ch in dan VordergnJnd stellen,
dass die 11Frau vielleicht eher zur Selbstaufopferung aus Liebe fUhig ist

als der Nann. tt 38

In ihrem Rettungsversuch opfert sie dem Hann nicht nur

ihren Leib, sondern auch ihre Seele, i.."1dem sie selbst das Bild ihrer

Liebe. verzerrt.

Sie unterschiebt ihrem Handeln die Grtlnde, aus denen er

sie einst geheiratet hatte: sie hHtte es aus politischem Ehrgeiz getan,

damit er einst Kaiser und sie Kaiserin v~de.39
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Catherine
Obwohl Catherines Onkel Coste die E1nsicht hat, dass Harrien und
sie in einer "mystischen Union leben, die gemss himrnlischen Ursprungs
ist", 1st der Fehltritt Catherines fUr lim anffulg1ich unbegveifiich.
Er kann es nicht fassen, l1dass jemand mit der unschuldvollen V.d.ene eines

Engels raff'inierter liigt als jeder Gauner mit der Fratze eines Af'fen" .1+0

Bier muss jetzt lll1tersucht werden,

~

Catherine zu ihrer f'elsenfesten

lfuerzeugung hinsichtlich IJIarriens Vaterscha.ft kam.

vor dem Juweliergesch!if't

\-Ta!'

Da. s erste Treffen

der Anlass ftlr die folgenden Ereignisse.

Nach dem Blick auf die Ringe 1m Schaufenster

ne~~en

alle Ereignisse fUr

Catherine eine ganz besondere Bedeutung an.

Bei der Gegenftberstellung 1m Hause Costes behauptet Catherine,
dass er derjenige gewesen

sein mUsste, der sie naehts besuehte.

Darauf'

fragt Ha.rrien: uH:"ndelte ich denn unter einem Z't rang?lI41
o

Catherine antwortet ibm: nEs liar n1Jtig, naehdem wi.r beim Juwelier

die Ringe gesehen hatten'~,,42 Ans dieser Antv.TOrt geht eindeutig hervor,
dass der Blick auf die Ringe das Ereignis war, der

zuldlnftiges Handeln lenkt.

ca therines

ganzes

Ihre Ansicht, l'Iarrlen babe mit ihr auf die

Ringe geschaut, ist aber ein Irrtu.m:
1-1a.rrien: Ich betraehtete die SchmuckstU.cke in der Auslage - auch
Ringe.
Catherine: Nach den Ringen blickten wir glcichzeitig.
l'U:lrrien: Kontrollierten Sie nti.ch, Hohin ich sah?
Catherine: Ich fUhlte eS-43

Thr Gef'lihl

t~uschte

sie.

l1arrien ist nach dem Blick ins Sehaufen-

ster derselbe unvenmndelte Soldat wie vorher.

Catherine befindet sich

jedoch unter einem Zl-Tang, in dem jedes Ereignis eine vcrwandelte Bedeutung

anni.mmt.

11arriens Namen, den sie in der Kirche in seiner l1tltze las,
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nannte 8ic11. ihr , "als die Orgel rauschte und wir beteten. ,,44
Am Abend sah sie Harrien wieder in der Opera

neben ibm.

ZUf!!llig sass sie

Ftlr Catherine bedeutet dicser Zufall mehr:

Harrien: Dann ging ich vor Schluss der Vorstellung weg und stolperte
in der dunklen 10 ge •
Catherine: Im Dunkel berilllrten Sie meinen Arm, der nackt" war.
¥Jarrien: Bertlhrte ich sie?
Catherine (' den Arm bezeichnend): An dieser Stelle.
Harrien: Das geschah doch ganz una.bsiehtlich~
Catherine: '\venn "rir schon die Ringe pusammen betrachtet hatten und in der Kirche venn Priester knieten - und abends in der festlichen Opel' sassen?
Marrien: Has soll damit bevdesen sein?
Catherine: Dass vr.i.r Hochzeit hatten, die mit den Ringen begann in der Kirche gesegnet Wl.l'rde - und abends mit der Husik ihr Fest
hatte!
:Harrien (sieht sie an.)
Catherine: Und Mehts verrn!llilten 1vir tUlS, wie jede Hochzeit sch4esst).P
11a.rrien konfrontiert sie jetzt mit der Hahrheit: sie empfing den
Schl!chtergesellen Leguerche, dar gerade hier war, urn Coste zu erpressen.
Fttr Catherine ist diese "1irklichkeit jedoch nicht wahr.

Ich babe "kein Kind - von einem Schl!tchtergesellen. '-fer ist Leguerche? ·Wie kommt er in mein Zimmer? Ich habe ihn nicht gehBrt, als
das taub am Spalier ra. schelte. leh hBrte den anderen. Das Fenster
klirrte nicht von seiner Hand, die ich nicht kannte. Es lmackten
die Dielen im Gang von dem einzigen Schritt, den ich erliVartete.
Schab ich die Tt1r zuriick vor einem Fremden; den ich verabscheute wie
aIle It'remden, die sich mir riliherten? Zu mir hiess ich nicht nieder~ederlegen den 1-rann, den ich nicht mi.t der Seligkeit meines Blutes
liebte? Der mit seinem Blick me mit einer gl1lhenden Nadel mein
Herz zerstach, als erst:: sein halber Blick mich streifte mi ttags vonn
Juwelier? 'Der meine Pulse schnell erre't;te unterm Gelf81be des Doms,
als ich kniete bei ihm? Der Kl!ingen der jubeJnden Instrumente, die
mich von aller Erde Hegtrugen, anfasste auf der Haut und mieh zur
Hingabe beredete? Was unter den Himmeln ist wirkl1.cher. geschehen
als roeine Hochzeit mit Jean-Hare l1arrien? Trug sie sieh nieht mit
Schrift, die sich seIber schreibt, in die Mcher ein, die 8S bekundigen mit gtUtigem Siegel? Her "rill die Ehe brechen - und ein Kind
t6ten, das stirbt, Henn meine Liebe zu seinem Vater gewtet wird?46

Die ekstatische Uberzeugung Catherines verfehlt ihren Eindruck auf
Harrien nicht.
Y~ien

(kopfnickend): ·Ein Tag schneidet ins Leben, der scheinbar
jeder andere ist. Ein Zug fHhrt zu sp!!t ab und zwischen Ankunft
und Abfahrt baut ein Blick ins JUvrelierfenster - Eintritt in eine
Kirche - Besuch der Oper oin Schicksal auf. Ihr Schicksal, Catherineviell~icht auch meins.
Catherine: Entscheidet es sich erst heute?
Harrien: Ich Wllsste nicht, dass sie michliebten.
Catherine (tritt zu ibm und legt ihre Hand auf seinen Arm.):
J ean-l\1arc, ich liebte dieh von ganzem Herzen.
Harrien (olme sich zu rUhren - den Blick an Catherine vorbei
geradeaus richtend.): Und ich beginne dich mit aller Kraft zu
lieben, Catherine.
Catherine ( von ibm zu.rtlcktretend.): 1vas sagst du?
I-1arrieni lch liebe dich.47

me

Es ist durchaus nicht Liebe auf den ersten Blic08 ; eigenartig

ist hier im Gegenteil, dass Ha.rrien seine Liebe zu ft\h1en beginnt, '\>n.e
er n den Blick an Catherine vorbei geradeaus lt richtet, und erst naOO
einer langen Darlegung des ganzen
gerH~

~eschehens

unter einen [hnlichen Zwang

wie Catherine.
Harrien bittet den Onkel

tun

die Hand Catherines, der mit meser

Bemerk1,.mg ein1dlligt:

. Alles ist wirklich und unwirklich zugleich. Teh m8chte das, Has
Sie und Catherine verbtmden hat, eine ~rstische Union nennen •
. Himmlischen Ursprungs gewiss. Doppelt schwer also: sie auf dem
·Boden der Reali~!lt zu installieren. 49

Die Realit!it tritt Harrien in Gestalt von Leguerche gegenUber.
Aber Leguerche dar! von nun an im Leben Harriens nicht mehr existieren,
denn er, der Sch1!ichtergeselle tmd Erpresser, stellt eine immert·rl.ihrende

Bedrohung der beiden Liebenden dar.

Ha.rrien geniesst jetzt ein neues

Leben, wie er ·Catherine gesteht:
So kennen wlr una nur· - vern ersten Tage an, der mch mit Liebe
Uberfiel - urn. mir das Leben zu schenken, das ich nie vorher lebte11 50
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~Iarrien

t8tet Leguerche, 'Hie meser nach del' letzten Erpressung

das Haus verlassen will.

Trotz seines

Tragweite seiner Tat betoTllsst.

l~ahnes

ist Narrien sich der

Im Sch1ussdialog zeigt sich jedoch, dass

fitr ibn del' Tod Leguerches notwendig Har, um leben zu k6nnen.

Coste:" "Tas - - haben Sie getan?
Marnen: Ich habe ihn - - - Coste: Was - haben Sie da.m:i.t erreicht?
l'1a.rrien (langsam}: Wenn es Taten gibt, die mit ihrer Furchtbarkeit
nns von der U~elt trennen - so ist dies eine von ihnen.
Coste (geht eilig an Hamen vorbei tiber die Terasse - ab.)
Marrien (bei Catherine): 1,Vir kBnnen laben.
(Sie Idlssen sich.)51

tIOktobertaglt a.ls Hendepunkt im Schaffen Georg Kaisers
Die Kritiker sind sich bei diesem StUck in einem Punkteeinig:

Oktobertag bedeutet einen Markstein im Schaffen Georg Kaisers.
Drama ist das erste,

1<10

Dieses

er fiber die blosse Verlvechslung von Sein und

Schein hinausgeht und seine Protagonisten sich in einer Illusionstrelt

bewegen, deren \1ert trrlgleich hBher ist als der der nackten Rea.lit!!t. 52
Diese. "hBhere "\drklichkeittl wird als Kompensation .fUr die bedrohlichen

Umwelteinfltlsse angesehen, die das Eigenleben des subjektivistischen,

empfindenden Henschen gefM.hrden. 53 Die Intensit!t.t von Catherines

WUnsch11elt ist

f~hig,

den Hirklichkei t

Lebens

~u

sie und einen anderen Menschen aus der schmerzen-

herauszureissen tUld

a1 f

die Koralleninsel eines neuen

versetzen. 1f.trklichkeit muss. der Illusion, dem erzwungenen

Wunsch vTeichen.

1vo die Henschen in den Dramen auf ihre }leise von der

Welt absondern, ziehen sie sich in Elfenbeinttirme oder auf Korallen-

inseln,

Hhint~r

lautlose Ttiren ll zurttck, schreibt Eric Albert Fivian

und setzt hinzu:
Sie verrnl1gen die Hirklichkeit nicht mehr zu ertragen, sie
fliehen dc1.hin, we sie ilmen nichts mehr anhaben kann: zu wren
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Gedankenschlli ssern. Denn die Wirklichkei t t-rllrdc sie a.ls mass10 se SchvrHchlinge entlarven. 54
Weiter unten f[hrt er fort:
Diese Korallenanbeter sind die G e g e n pole des
"Neuen Henschen", den Kaiser innner wieder proklamiert. Der
neue Mensch ist der Dulder fUr die Gemeinschaft, der sozial
den.1{ende Hartyrer. Die Dramen der Flucht aus der 1'lirklich!ceit
und vor der. Verantv.Tortung in eine erdachte Scheinwelt sind in
einer bedeutenden Uberzahl. Es ist offenbar, dass wir es hier
mit einem !1usserst ego zen t r i s c hen Dichter zu

tun baben-55
fuss mit der Flucht aus der \iirklichkeit in eine Scheinwelt
g~nsse

Probleme verbunden sind, kommtan anderer Stelle zum Ausdruck:

Eine L8sung der Probleme, die sich aus dem Eindringen der
Unnvel teinfitisse einer ntl.chternen 1,velt der Zi Vilisation auf das
stark ich-bezogene Individutnn mit seinem alles tiberdeckenden
WUnschleben in einer eigenen, erdachten tiirklichkeit ergeben,
ist - wie der Oktobertag zeigt - dem Dichter selbst in seiner
freiesten und fruChtba.rsten Schaffensperiode nicht mBglich gevresen.
Denn es ist immerhin 1!usserst problernatisch, wenn am Ende stets
Irrenhaus ode!· GefHngnis als einzig gemHsse Orte i'tir das menschliche EinzelV18sen mit einem iiberreichen und darnit phantasievollen
Innenleben - ira. Gegensatz zur Ideenlosigkeit des mechanisierten
Ziviiisationsmenschen - erkannt werden mUssen-56
Wolfgang Paulsen schreibt tl.ber den Eintritt der Kaiserschen Gestalten
"

"

in eine Scheirn·relt das Folgende:
Der Hann Ha.rrien tri tt neben Catherine in den Schatten, er :.
ist der fast zuf!111ige Geeenstand, an dem Catherine sich selbst
eri'tlllt, freilich auch vneder ihre notwendige Erg!tnzung, an dem
sich ihr Dasein erst bewahrheitet, die ScheLlfo!~ ihrer vurklichkeit zur \virklichkeit selbst wird. 1m Siee ihres Scheins Uber sem
blosses -' d.h. ganz normales, geheimnisloses und daher sinnloses S6in schafft sie fUr sleh beida eine neue \"Jelt, und es ist die
J.vIBgLi..chkeit solcher erhBhter Lebensformen, um die es" Kaiser in
seinen Hauptvrerken von nun an immer geht. Del" 1'leg dahin" ist sCht-Ter,
er "i'Uhrt <lurch absolute Verneinung menscl11icher:'All'~i!tglichkei
t,
durch LUge, Mord tU1d Intrigc. Has die \virlclichkei t des Scheins,
die' eben nicht Schein, sondern htlhere 1:J'irklichkeit ist, dem
Menschen auferlegt, das ahnen Catherine und 11arrien noGh kaum,
denn sle brauchen nur einen Erpresser, jemanden also, der sich
so~neso ins Unrecht gesetzt hatte, aus clem Weg ,ZU r~umen.
Rosamunde Floris 1v.ird eines Tages noch ganz andere Taten kaltblUtig

auf' sich nehmen und zur Heg!i.re des Glaubens werden. Kaiser vr.i.rd es
uns sehr viel SCh1-Terer machen, den Sinn ihres Tuns zu begreifen -
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aber zu begreifen ist es ja auch nicht, selbst fUr Rosamunde nicht,
denn auch sie 't-rird nicht ans Ziel korrnnen, ebenso 'tvenig wie
Catherine und l1arrien. Die TragiIt dieser Henschen besteht eben nicht
im Konflikt von Schein und Hirklichkeit - den kennen sie nicht mehrsondern in der letzthinnigen Unerfftllbarkcit ihres Glaubens, in der
Unerreichbarkeit ihres Zieles. Die Ursituation dieser Menschen
ist religi6s, freilich auf eine sehr unchristliche Weise religiBs,
und man solIte dem-vegen doch Hohl nicht zu voreilig von Kaisers
Rllckkehr in die Religion sprechen; die rein religilSsen Stof.fe,
die in. seiner Sp~tzeit au£taucllen, sind entweder Fragmente geblieben, oder als Varianten des eigentlichen Themas aufzufassen.S1
Obwohl die a.'I1.deren Analysen aile teilweise richtige Gedanken auftveisen,

ist Paulsens Feststellung, dass die Scheinwelt nicht mehr Schein't'Telt,

sondern schon

1~rklichkeit

ist, am richtigsten.

Es geht hier urn eine

lvirklichkeit, die menschliche Ursituationen aufzeigt, und zwar auf
dem'V-Ieg des Nythos, w:i.e Paulsen an anderer Stelle andeutet:
Aber es gibt ta.ts~eh1ich doeh ein 2ie1 ftlr diese von ihrem
Glauben getriebenen Nenschen, und das liegt, me das christliche,
im Jenseits. Nur eine einzige der Kaiserschen Gestalten hat es
errei cht: Be1lerophon.
"Gestern habe ich das dritte hellenistische Sttick vollendet:
Bel1erophon lJ , schrieb Y.aise;r am 2. April 194h an Ca.esar von Arx.
uHein Sch~mnengesang. Ieh babe mich selbst in die Sterne versetzt •••
H6ge Sie die Dichtung nicht enttY~uschen - es ist ej.n sehr perstlnliches "\hlerk."
. Auf myt,hologischem Boden also, in den stemen. Riel' Itlst 5ieh
das P~tsel, erscheint das Paracli@na, c~s von allen anderen Lebensschicksalen nur abgewandel t vTird. Bellerophons und l1yrtis t 'ttJeg
in die Sterne geht, Hie der Rosamundes, Elises, Agnetes oder Catherines unbekU.mmert tiber Leic~en, ist absolutes Dasein, unerreichbar
.fUr jede behavi.oristische Auslegung • • • •
Das ist also der Sinn des schweren und unbegreiflichen Weges
diesel' Henschen: sternenflug, rnythisches Sein - und das 2ie1: der
einsame Verein der Evngkeit.58
. Paulsen konnnt in del" Anriahme, dass f1mythisches Seinll del' Sinn
dieser Dramen sei, dem Kern sehr nahe, ohne BCHeise dafflr zu haben,

ausser in den Grtechischen Dramen, die sich eindeutig im Hythos bevlegen.
Dass

sO'h7ohl das Frauenopfer

me

Oktobcrtag bereits auf die hBhere Hirk-

lichkeit, IImythisches Sein", hinweisen, erhellt aus drei Hotiven, die
bereits in diesen Dramen zu finden sind, die aber in der bisherigen
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Kaiserkritik nicht berUcksichtigt wurden: 1. das Notiv der Hiedergeburt,
2. das Motiv Leben und Tod, 3- das Hotiv des Waisenkindes.

Andere

textliche Hirn'reise l'mrden bisher kaum beachtet: in Oktobertag ldrd die
ursprUngliche, p18tzliche Liebe Catherines durch ein gewisses Ereignis
hervorgerufen.

Die gemeinsame Kenntnisnahme der Ringe lrorde von Kaiser

ausdrtlcklich als Ursprung eines Z1vanges bezeichnet, dem sowohl Catherine
als auch schliesslich Harrien erliegen.

Von IDmlicher Bedeutung ist die

Glocke in Alain und Elise , ist auch das Plakat in Rosamunde Floris.

Ganz besonders stark betont ist die Rolle der Glocke in Alain
Uild Elise:

Sie erscheint als eine Art Leitmotiv durch das ganze Drama.

hindurch, und die Hauptgestalten reden bei den 'Hichtigsten Entidcklungen
von der Bedeutung der Glocke fUr ihre Handlungs1ieise.

Ebenso beeinf1.usst

.

das Plakat in Rosamunde Floris das Treffen z\nschen den Hauptcharakteren,
wonach aIle Ereignisse einevolll{ommen

gel~ndelte

Bedeutung erhalten.

Es soIl an dieser Stelle nur darauf hingewiesen werden, dass diese

sear

!thnlichen textlichen Pbl!nomene in den Drarnen vorhanden sind, cia ss ihnen
aber bisher keinerlei Bedeutung in der Entwicklung der dramatischen
Handlung beigemessen wurc1e, ob1-1obl Kaiser sie in den Dramen an prominente

stellen setzt.
Das Hotiv der 'Hiedergeburt

fus Hotiv der 1'fiedergeburt, des Neuanfangs, ist s01rlOhl im
Frauenopfer als auch in
Vorder~und

Oktoberta~

von Kaiser als ein Hauptmotiv in den

gestellt, und doch wurde es bisher von der Kritik llbersehen,

da andere Probleme, Hie die Zvreifelhaftigkeit des Opfers der GrHfin
Lavalette und die Erhebung der l'hmschwelt tiber die Realitlit in Oktobertag,
die Interpretation zu sehr in Anspruch genonunen hat.
Dennoch unterstrcicht gerade die Zweifelhaftigkeit des Opfers, das
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die Grlifin Lavalette anfHnglich bringt, die tiefe Liebe zu ihrem rtJann,

.mr

dessen Flucht sie sich j eder Erniedrigung preisgibt.

Der GrlSsse

ihres Opfers ist Lavalette sich vor ihrer R11ckkehr so sehr bevTUsst, class

er ihre Heimkehr als Neubeginn betrachtet, ja diese Nacht sogar als die
wirkliche Hochzeitsnacht ansieht.
'tie die Gr!1fin ibn endlich zur Flucht 1iberredet bat, verkUndet

Lavalette eine zweite t-Jiedergeburt:
Ich will mich rettenl Du befreist mich zum z'Ylei tenmal ans dem
Kerker. Aber heute halte ich in meiner Flucht nicht em. Sie
stiebt fiber Berg und Tal. Ich habe eine tlbermtitige Lust, die
Luft mit tieren Zftgen zu trinken.59

1m Frauenopfer ist zwar ausgedrtickt, dass der Hann es nicht vTert
1mI',

erst durch die Hingabe des Leibes und dann des Lebens zu neuem

Leben gerettet zu werden, aber das }btiv ist deutlich entliLckelt.
Ebenso findet sich in Oktobertag dieser Gedanke ausgedriickt, 'tfenn

14arrien am Schluss bekermt:

So kennen wir uns nur - vom ersten Tage an, der dich mit Liebe
1l0erfiel - urn. rnir das Leben zu schenken, ck1.S ich vorher me lebte! 60
An diesem fUnkte ist es sehr interessant, einen biographischen
Hin1Teis Kaisers zu sehen, aus

d~

ein "\'liedergeburtserlebnis" hatte.

ersichtlich ist, dass Kaiser selber

Es ist in einem Brief erw!thnt, den

Kaiser aus clem Geftingnis schrieb, nachdem er am 15. Februar 1921 'V'legen
Unter~cb:lagung

zu e:inem Jahr G.efMngnis verurteilt worden 't-ra:r.

Was ereignete sich ntU1?- was cntstand aus der Leere? - womit
f1ll1te ich das Vakuum? - 'Hie kann ein ~iensch ohne Erinnerung
leben? l . Es geschah dies, vms selten - fast nie einem I\1enschen
in der l-1itte des Lebens verliehen 'Hird: Hiedergeburt - zvTeites
Herden - und nicht aus dunklem Hutterschosse unbe',,1Usst: sondcrn
gleich in erster Sekunde mit aller Klarheit begabt. Es stellte
sich e i n e m Nenschen ein ZT,T e i t e s Leben einl1 -61

Hiedergeburt

1>Tar

auchschon vor diesem Erlebnis und diesen Drarnen

ein Hauptmotiv bei Kaiser: 1'liedergeburt ztun "neuen Henschen" war ein
Hauptthema seiner expressionistischen Schaffensperiode. Es ist bei

Kai~ rs

Er1ebnis schvrer zu sagen, wie weit sein dramatisches Denken auf seine
Perzeption dar Hirklichkeit 1ibergegr-iffen hat, aber es geht aus all diezumindest deutlich hervor, dass man es hier mit einero Thema zu tun

Ser;l

hat, das ein Hauptanliegen Kaisers vlar.

Er spricht es noch einrnal in

seiner Hovelle Leutnant Helzeck aus, die zur gleichen Zeit wie Alai!?:

.

und Elise und Rosamunde Floris entstanden ist:
Wollt ihr kinderlos sterben? Tot sein auf eldg?
Schlimmste - wenn keine Wiedergeburt winkt.62

Das ist das

Es ist deutlich, dass man es in diesen ))ramen nicht mit einer
\viedergeburt zum Uneuen Henschen" zu tun hat, sondern dass Kaiser hier
auf urtUmlichere Fragen der Menschheit zurftckgeht, die evngen Fragen

l1ber das "Stirb und vlerde tl •

Das I'btiv Tod 1.Uld Leben
Fritze hat schon angedeutet, dass es
'venn

lI am

ztu~ndest

problematisch sei,

Ende stets Irrenhaus oder Gef1!ngnis als einzig gemlisse Orte

fUr das menschliche Einzelwesen mit einem Uberreichen und damit phantasievollen Innenleben tf erkannt Herden nrtissen. 63 Auch Paulsen deutete

berei ts darauf hin, dass der Heg in die "hBhere tfirlrlichkei tt!, die ru.r
Kaisers Henschen die einzige llirklichkei t ist, durch absolute Verneinung
der menschlichen AlltMgLichkeit, ~xrch Ltige, }brd und Intrige fUbrt. 64
Kais~r

stel1t diese Beziehungen jedoch noch tiefergehend dar, denn

es ist doch auffallend, dass sovlOhl das Frauenopfer sOlde Oktobertag in
der antithetis chen GegenUberstellung von Leben lmd Tod onden, und

ZVlar

nri.t der Emphase darauf, dass Leben durch Tod erst mBglich wird.

In den SchlussHorten des rrauenopfers

ist das so ausgedrfickt:

Die Gr!l.fin: Du. - lebst.
Lavalette: Noch nicht. Schauer halten mich am Boden nieder - du
rm.tsst es rnir sagen, um mich aufzurichtent
Die Gr!tfin: Du - solltest - leben.
"Sie verstummt - ist tot. 1I65 Hier ist es der To'd der Frau,

Kurz danach:

del' dem Hann das Leben schenkt. In Oktobertag ist es der Tad Leguerches,
del' das Leben i'f.lr Barnen und Catherine erst niJglieh maeht.
Coste: \-Vas -:- haben Sie getan?
Marrien: Ieh habe ihn - - - Coste: Was haben Sie damit erreicht?
Harrien (langsarn): Henn es Taten gibt, die mit iro:er FUrchtbarkeit
uns von del' tJnn.Telt trennen - so ist dies eine von ihnen.
Coste (geht eilig an Harrien vorbei fiber die Terasse - ab.)
Marrien(bei Catherine): 1tJ"ir k6nnen leben.

66

Hier ist die Frage: Has haben Sie mit dem Tod erreicht?, ganz
unmissverst!lndlich beantwortet: . Hir k8rmen leben.
werden

T~ese

In beiden Flillen

und Antithese, Leben und TOd, stilistisch dadurch verbunden,

class sie im letzten kurzen Dialog nebeneinandcr gestellt werden.
Antithetik 'tveist auf eine

Erk~nntnisstufe hin,

Diese

in-der das Irdische

ttberschaut und in seiner Gespaltenheit erkannt \'rl.rd. Die Synthese der
Gegens&tze, Leben durch Tod,weist auf eine

h~here

Erkenntnisstufe des

Mensehen hin, auf eine nhBhere Wirklichkei til, die ja auch bisher - Herm

auch unter anderen GesichtspuruDGen - erkannt worden war.
Kaiser macht hier einen AnspruCh auf die Totalitlit des Menschen,
der in·seinen

Ess~s

verschiedentlich vnederkehrt, aber nicht genUgend

beachtet Hurde, da sich die Interpretationen der Essays haupts!ichlich
mit seiner Theone des Dichtens befassen anstatt mit seiner lIEr'kenntnis-

theorie", die in mesa Essays eingestreut wird.
Dass die Antithotik

!;~~c!1 un(~_~~

}(aiser lange Zeit besch!iftigte,
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ist aus diesen Dramen, seinen Essays der Zwanzigerjahre, den spHten
Dramen und seinem Roman Villa Aurea ersichtlich.

1922 schreibt er in ITlchtung mid Energte:
Der Hensch ist nmtiger, als ihm gemeinhin von Nachzliglern einEr hat vom ersten Tag an den Tod im Leibe - und
entschliesst sich doch zu ausgreifenden Unternehmungen.61 .

geredet wird.

In Villa AtU'ea (1938/39) fragt Kaiser "rieder:
Wo ist die Grenze zwischen Tod und Leben? Zwischen Heh und Lust?
Verschlafen diese Frage - diese grenzenlose Frage.68

Kaiser versucht, auf diese Fragen Antlmrten zu bekommen.

Seine Dichtungen

bewegen sich mehr und ntehr in einem Zwischenreich, das die einander

widersprechenden Elemente aus beiden 1'Jelten, dem Diesseits und dem J enseits, in sich zu vereinigen sucht.

tJeiterer Beweis dafUr, dass viele

der Kaiserschen Dramengestalten sich einer derartigeni mythischen Seinsweise ann!thern, konnnt zutage, wenn man den Hintergrund seiner F'rauen-

gestalten

unt~rsucht.

DER HINTERGRtnlTn DER FRAUENGESTALTEN
Die Herkunft der Frauen

In Europa ist der Hintergrund der Hauptgesta1 t einHandfrei auf

die griechische Hythologie zurftckzuf11hren.
man auch Judith in der Jfldischen
da

vlit'H~

Hie bereits enlIDmt, ka.nn

a.ls mythologische Gestalt sehen,

Kaiser das a1te Testament als }Wthos betrachtete.
Bei den vier anderen Frauengestalten f!tllt mch genauer Unter-

suchung eine Tat-sache sehr auf: sie sind aile als Haisenkinder aufge1-1achsen.
GrUin Lavalette schildert ihre Jugend so:
Die Kindhe:l.t ist ohne Eltern dunkel. Sie holen uns aus dem ver8deten Hans und bringen uns zu den schvrarzen Schwestern. Die tragen
nun die Veran"b;'Tortung und vmil sie den Pfiegling l,r.i.e Vater und Hutter in dent vertvandten Hesen niemals kennen, beh-titen sie mit

schwerem Ernst. l
In Oktobertag vnrd gleich zu Begi.nn die Tatsache betont, dass
Cath.erine :Un Haus ihres Onkels von einer Gouvernante aurgezogen lvurde.

Von Elise Dapperre in

~lain

als auch die Jugend beschrieben.

und Elise ist sOv1Oh1 dB.s Aussehen

Elise ist eine junge Frau mit einem

krausen Busch braunen I-Iaares, zv.ranzig Jahre jUnger als ihr fUnfund-

vierzigjHhriger l1ann, der Fabrikant ist. 2

W&hrend der Gerichtsverhand-

lung enthfillt sie ihre Herkunft:
Ich hatte die alte Ffiegerin Barletta - tmd keme Eltern.
Ich 1-rollte von Ha.rietta. mich nicht trennen. 11arietta reclete mir
iInmer zu von ihr zu gehen. Ich sei doch ihrer Pflege l1ingst
entnachsen. HUde Harietta, sa.gte ich, du vnllst mich los seine
vJohin soIl ich gehen? Du kannst in jede Hindesrichtung ziehn,
5aete Harietta - du brauchst den Finger zum i·T'irr,<en nur zu krUrnmen -

39
und Uberall bemUht sieh ein Dapperre um diesen kleinen Finger.
So ldnkte ieh, wie es Harietta 1-l011te - und 1-rorde Frau Dapperre •
••• Ieh bin selbst reiCh. Ieh habe Gfiter in seh6nster Landschaft.

3

BeiRosamunde Floris, dar Heldin des gleichnamigen Stftckes, ist

ihre Herktmft schon frUh im Drama offenbar:
leh bin die Tochter des Amtgenehtsrats Floris. Vollwaise
und im Besitz des Vermtlgens meiner Eltern. Han kann mir keine
Gef1Uligkeiten ert-Teisen, die ich mir nicht selbst verschaffen
k6nnte-4
Neban der Tatsache, dass die Frauen Haisen sind, wird bei den
beiden letzten noch ausdrticklich betont, class sie unabhHngig reich
Eine vreitere Herkl.ntrdigkeit charakterisiert sie: ihre Augen.

sind.

Elise £rage Alain nach Beendigung des Gem!11des, das er von ihr
herstellte: ltIst das ni.cht ein hart.es Auge, das Sie mir gaben?1I
Alain: Sie blickten so. Ieh ha.be mesen Blick nur festgehalten.
Elise: Er hat Sie nicht erschreckt?
Ala.in: l-'Iich fesselte der strenge Ausdruek - im Gegensatz zu den
sonst weichen Linien des ftbrigen Gesichts.
Elise: Das bin ieh mcht
Alain: lch kann nichts mildernl
Elise: Das bin ich noch nicht.
Ala.:in: nann sah ich voraus I,
o

•

o

Nicht nur vTird hier a.uf das I1harte Atige ll hingcvn.esen, sondern im

"Das bin ich noch nicht lt "rird schon auf Entvdcklungen

spMter

1m

~ingeldesen,

die

Drama eintreten.

Rosamnnde besitzt in I!hnJicher Weise die "'taTeissen Augenll :
J

Frau Ben1er: •••Has einer dir ZUnI Vorwurf roachen sollte, das
mtsste ich nicht. Du hast die "t",cissen Augen.
Rosannmde: vIas sind die vreisson Augen?
Frau Benler: Die sind sehr selten. Hc'l.u findet sie bei Henschen,
die nichts zu verbergen haben. In die man olme Sehaudern hineinsehem kann" Die brauchen keinen Vorhang vor den Augen. Die sind
durchsichtig weiSSe6
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Die Eigenttlmlichkeit der Augen bei Rosarnunde und Elise hebt nur
hervor, dass sie wirklich Sondererscheinungen sind, 'Hie :l.hre Handlungen
in den Dramen dann nooh deutlich be1'1eisen werden.

Die Bedeutung des Waisenkinclmotivs
Die Erscheinung des Haisenkindmotivs bei den letzten vier Dramen

ist so auff'!illig, dass man sioh f'ragen muss, 1'30 Kaiser die Anregung zu
derart regelm.fissig mederkehrender Vervlendung des Gedankens fand.

D3.bei

tri tt H:ieder lofythologie als QueUe in den Vordergrund.

Erscheinungen von lvaisenldndern sind M.u.fig in der l'lythologie.

bereits vorherige Motive

~rauf

hinwiesen, so ist auch dieses ein

Wie

B~~s

dafUr, dass Kaisers Frauengestalten sich in einem Zwischenbereich be1'1egen,

der mythisChe'oder archetypische Bedeutung hat.
Dureh das Auf'bringen als Haisenkinder sind diese Frauen losgell:Sst
von jeglicher Tradition.

Die Vermittlung von Tradition, die die Familie

in allgemeinen leistet, fehlt hier v81lig.

Diese Unabhfulg:i.gkeit von

Tradition ist bei Eliseund Rosamunde noch tUlterstrichen durCh vollkormnene .finanzielle Unabh!tngi.gkeit.

SChUrer hat bereits darauf hingewiesen, dass Kinder in den Dramen
Kaisers als Garanten fUr eine bessere ZUlcunft angesehen werden kBnnen. 7
Das triffi zu auf Kinder, die innerhalb- der dramatischen Handlung geboren

werden.

Hier ist das Hotiv des 1rJaisenkindes zl-Teifellos als mythologischer

Urstoff aufzufassen und nicht bloss als biographisches Ereignis.
Karl Kerenyi schreibt tlber die Bedeutung des l'Jaisenkindes in der

Mythologie:
Es ist zweifellos der Urstoff der Hythologie und ni.. cht der der
Biographie, ein Stoff, aus dem das Leben der Gtltter und nicht das
der Henschen sich formt. Has aus dem Gesichtspunkt des menschlichen

Lebens eine ungev1tShnlich traurige 8ituation bildet: das Ausgeliefcrt'lUld Verfolgtsein der 1'Jaise, dasselbe erscheint in der l,Wthologie
ganz anders beleuchtet. Es ertveist sich als die Einsamkeit der
Elementartvesen: eine Einsamkeit, die dem Urelement eignet e Henn
·il"gend et\ms, so mtlsste Kullervos aller.Vernichttu1g ausgesetztes,
allen Elementen ausgeliefertes Waisenschicksal das wahre Schicksal
sein, im vollen Sinne der ~vorte: Ausgeliefert- und Verfolgt-Sein.
Zugleich aber ist es der Triumph der Urelement-Natur des 1vunderbaren
Kindes. Das mensche1'Ul1&ssige Schicksal solcher v-,lesen ist kein
echtes 'tTais~nschicksal, ist sekundlir. Andererseits ist aber nur
jenes uneigentliche Haisenschieksal, welches solchen Hesen eignet,
echt und sinnvoll. Echt und sinnvoll Iilimlich als Ureinsam..lceit an dem solchen Hesen und solchem Zustand angemessenen Orte: in der
l-1ytholo gie • 8
Paulsen vermutete schon, dass man es bei den Frauen wie Catherine,

Elise und Rosarnunde mit Elementartvesen zu tun hat.
vorher' erw!Umten

l~lotive

Kaisers \'lahl der

und des Haisenkindschicksals filr seine Frauen-

gestalten !Hsst vermuten, dass er die von den Frauen vollbrachten
Handlungen absichtlich in eine Sph!tre verlegt, die ausserhalb des A11gemein-Menschlichen zu suchen ist.

Die ,biSher gefundenen Merkmale

deuten s1?ark darauf hin, dass Kaiser in Anlehnung an traditionelle
Syr,lbole

de~Nythologie

seinen Frauengestalten Bedeut1U1gen zumisst, die

nur unter Berlicksichtigung von mythologischen Begebenheiten voll verstanden werden k6nnen.
Zusa:rmnenfass1U1g der bisherigen Ergebniss.~

Ein Blick.Uber die bisherigen Ergebnisse zeigt das Folgende:
Judith und Europa stellen Elementarlvesen dar, deren treibende Kraft
der sexuelle Instinkt ist, der hier unter dem Begriff Leben; Vitalkraft,
eharakterisierl 1'1erden darf.

Die DualitHt Geist-Leben ist nach

Nietzscheschen Begriffen orientiert: der gesunde Instinh:t steht :tmpotentem
Rationalisrrms und 1ibertriebenem ltsthetizismus gegentlber.

Nicht nur der

Einfluss Nietzsches, dessen Zarathustra das 1-1otto fUr die JUdische 11itHe;

"0h meine Brtlder, zerbrecht, zerbrecht rnir die alten Tafeln", Iieferte,
sondern auch der

ShalVS

ist hier ersichtlich.

Die Komtldien Shaws kamen

von 1903 an in deutschen Ubersetzungen heraus, und 1911 erschienen bereits
die Gesannnelten Herke bei S. Fischer.

Der "Denkspie1er" Georg Kaiser

verdankt vl0hl einiges den Schauspielen ShavTs, denn wenn je ein Autor

ein Deru(spieler'\f.ar, dann Shaw. 9

Bei ibm geschieht gew8hnlich das genaue Gegenteil von dem, was
man er\vartet. Seine mi.lit!irischen HeIden sind vernUnftige Feiglinge, seine romantischen Frauen skrupellose Realisten; sein Don
Juan ist ein hilfloses Opfer der Frauen, seine Sozialisten sind
verkappte Kapitalisten und umgekehrt; selne historischen Figure..t1.
handeln gew8lm1ich aus allen mSglichen r·loti ven, nur nie aus denen,
an die wir bisher - beeinfiusst durch Tradition und Uberlieferung geglaubt hatten.
Die unerwartet neue Motivierung einer Tat 1m Stile Shaws ist,
von der Jtldischen '·Ji.twe an, eines von Kaisers liebsten "Denk-

spielenll·10
Judith schl!J.gt Jiolofernes den Kopf ab, worauf der entsetzte
NebuY~dnezar VOl'.

ihr - 1flde Jack Tanner in

~

and Superman - Hals

'U.ber Kopf die, F1.ucht ergreirt u •l l

Einen Einfiuss ShalvS
1'10

y~

Catherine den Hamen Harriens

man auclJ. noch in Oktobertag entdecken,
w~hrend

der Geburt des Kindes ans-

spricht, !Umlich wie Ana in Han and Superman.., die, :·bevor

me

in eine

gekUnstelte OhnmaCht fHllt, noch ausruft, Jack· Tanner babe ihr soeben
einen Heiratsantrag gemacht und di.esen so zur Heirat zvrl.ngt.

Han kann

Catherine sogar als BetrUgerin sehen, die sich 1m Sirme· Shaws zur Ehe

den feinen Aristokraten Harrien ausgesucht hat, als Vater ihres Kindes
aber de~ var Gesundheit strotzenden Leguerche. 12

In den Dramen Frauenopfor und OktobertaPi findet man jedoch schon

eine'Abkehr von dem Geist-Leben Kontrast der frtiheren Stlicke.

Die ur-

sprUngliche Anziehung des Hannes zur Frau mag noch durch erotische
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N'omente gepr!igt sein, aber im Verlau.f der StUcke wird klar, dass
Kaiser hier nicht so sehr

~'lert

auf die Instinktseite der Frau legt,

sondern auf die Intensit!lt der GefUhle, deren sic m!lchtig ist.
Intensit~t

lRsst die

So

der tiber das Sexuelle hinausgehenden Liebe der

Gr!ffin diese Erniedrigung und Tod erleiden, und die Intensit1!t. von
Catherines Hunschwelt ll!sst sie selbst sOvlohl als auch Harrien in einer
Sph!ire leben, die als "h8here 1'lirklichkeit tr bezeichnet Horden ist.
Dabei steht fest, dass die Reali tilt des t!f.glichen Lebens tUlgleich
niedriger einzuscWitzen ist als der Vlert dieser hBheren Hirklichkeit,
die f'f1r Catherine und Harrien zur einzigen Hirklichkeit "&n.rd.
Die bisher nicht in Betracht gezogenen Hotive der Vliedergeburt,

0

der Antithetik Leben und Tod und die BedeuttUlg des 1rlaisenkindmotivs
deuten darauf hin, dass Kaisers Frauengestalten in zunehmcndem
~fun1iche

Anliegen der menschlichen Existenz vor Augen bringen, deren

Vorbilder in der E~rthologie

zU suchen sind. Diese Hotive sind natttrlich

auch Kernstttcke der christlichen
von

~eser

l'~sse

Re~1.gion,

jedoch scheint, der Einfiuss

Seite, nach den bisher bekannten Tatsachen aus Kaisers

Leben, klein zu seine

Di.e grundlegende Bedeuttmg des 1'laisenkindes in.·.. der Hytho::Logie
wurde bereits e:t;1'nihnt.

Ebenso sind die Themen der l'iTieder·geburt,.des

Lebens lrod Todes Hauptthemen der grossen Itrthen, die in Erscheinungen
iiie Orpheus, Dionysos oder Demeter die Zyklen der Natur und.des mensch-

lichen Lebens deuten.
·\ne viel Kaisers Gestalten, hier besonders die Frauengestalten,
mythologischen Vorbildern verc1anken, -wird noch deutlicher im z,V'eiten
Teil,

~ro

sich dirckte Parallelen zu mythologischen Uberlieferungen

zeigen lassen, deren Erkenntnis den Dramen eine vollkommen neue.
Bedeutung zukorranen ltlsst.

Das l-rlrd sieb besonders in Hinsicht auf

das bisher als absurd bezeichnete St'tlck

~osannmde

Floris erweisen, das

hier zum ersten Mal in seiner Bedeutung erkannt 't-1erden kann.

TElL II
"AlAIN UND ELISE" UND "ROSAHUNDE FLORIStl

VERSUCH EINER DEUTUNG
Die c1ramatischen HancUungen

1.Uld

der vliderstrei t der Kritile

Alain lUld Elise und Rosamunde Floris gehBren zu den problematischsten Dramen Kaisers.

Die Hauptgestalten bewegen sich hier in einer

SphHre, die mit der Rea1it!lt nichts mehr gemeinsam hat ausser dem Hintergrund, vor dem sich die Dramen abspielen.

Die Handlungen ent1uckeln

sich dabei durchaus noch mit einer gen·rissen Logik, jedoch ist die
~btivation

der Handelnden. in Dunkel gehUllt.

In Alain 1ll1d Elise
hBherem Hasse als zuvor.

~egegnet einem das Problem der Schein1.velt in

Der Haler Alain Veniot ist Gast :in der Villa

des Fabrikanten Dapperre, um dessen Frau Elise zu malen.
ist im Hintergarten aufgestellt, tuld die Farben der

Die Staffelei

tropisch~n

Pflanzen

geben Alain eine plBtzliche Einsicht in ein Problem der Halkunst, mit
dem er schon seit einiger Zeit gekfunpft hat.
Wie Dapperre ibn i't1r das vollendete Gem1ilde bezahlen 1-dll, 1veigert
Alain sich, das Geld anzunehmen, ohne jedoch einen Grund daftlr anzugeben.
Die Einsicht, die er get'lormen hat, ist ihm Lohn genug.

Er reist nach

Pi"iris zurU.ck, wo ibn kurze Zeit sp!iter Elise in seinem Atelier aufsucht.
Sie ist verliebt in ibn und vrill ihren Hann fUr Alain verlassen.

Er 1reist

sie zurtlck, da er sie nicht ernst nimmt. Sie verl!J.sst darauf das Atelier,

lrtllirend er

rur

einen Boment abwe send i st.
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Bald darauf

erh~lt

Alain ein Telegramm mit der Unterschrift

¥.LOnsieur fupperres, das i1m zu dessen Villa bestellt.

Nonsieur Dapperre,

der sich zur gleichen Zeit auf einer GescMftsreise befindet, 1·Tird ebenfalls durch ein Telegrannn nach Hause zurtickgerufen.

Beide Telegrannne

l·m.ren von Elise anfgegeben worden.

Nach seiner Riickkehr erfIDlrt 1-1onsieur Dapperre von Elise, dass
Alain 8ich ihr l'rl:Ibrend der Halsitzungen auf zRrtliche 1o'Jei5e genlihert habe,
daIDi t er die richtige Inspiration ft1r sein Gem!f.lde bekomme.

110nsieur

Iapperre weiss nicht, dass es eine LUge Elises ist, ninnnt es aber doch
nicht sehr tragi.sch.

Aber wie Elise ihm sagt, dass sie Alain zur Villa

bestellt babe, ist er unangenehm berilllrt.

vm..hrend Alain und Nonsieur Dapperre sich fiber die Angelegenheit
aussprechen, erschiesst Elise ihren }ann und manipuliert den Revolver
in die Hand des erstarrten Alain, der mit der 1'Jaffe in der Hand von den

Gendarrnen verhaftet wird.
'\-vegen Hangel an Be1-1eisen soll Alain freigesprochen Herden.

])a.

gest.eht Elise dem Gericht, ¢Lass sie und Alain eine Liebesaffaire gehabt
h1!tten, und dass er ihren Jl.1.ann aus Eifersucht und Habgier erschossen
habe.

Alain h8rt diesem t1GestRndn.i..s u mit innner

nen zu und
ein

beke~nt

~vort vrahr

ist.

gr~ss~r

werdendem Erstau-

sich zum Nord, obvrohl an der ganzen Geschichte nicht
Er wird auf eine Strafkolonie verbannt und ll!sst sich

auch von einem informierten Freund nicht in die Hirklichkeit und Freiheit
zur11ckbringen•
. SO .,;d.e der vollkonnnen unschuldige Alain sioh nach dem Gesttlndnis
zu einem Hord bekennt, den er nicht begangen hat, und daftlr sillmt, bekennt

Rosarnunde Floris sich zu einem :Hord, den sie nicht begangen hat.

Thre
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Gewissensbisse Uber einen unbegangenen sind umso unverstftndlicher, als
sie ta ts.!!chlich drei Nenschen umgebracht hat, fU.r deren Tod sie keine

Schuld fi1.hlt.
Rosamunde erwartet nach einem kurzen Liebesverh&ltnis mit William
ein Kind.

Hilliam nmss sie verlassen, um in einem tropischen ,Land eine

stellung anzunefunen, zu del" er sich schon verpflichtet hatte, bevel" er

:ru.r

Um emen Vater

Rosamunde traf.

ihr Kind zu haben, 'tdll sie v.1fth.rend

eines l1askenballes den jungen Erwin Benler verfUbren.

Verlockungen auf dem Dachboden

ausHeicl~en

Er will ihren

und sttirzt dabei von del" steilen

Treppe in den To d.

Rosamunde tritt den Eltern

E!~dns

gegenilber als die VerfUhrte a1}.f.

Um den Eltern die Schande zu sparen, will Bruno, Ertdns Bruder, RosaIntulde

heiraten.

Nach del" Hochzeit fUhren sie ein recht gltickliches Leben, bis

Rosamunde nach del" Geburt ilires Kindes

rur IHngere

Zeit schwer erkrankt

das Bett·hftten muss.
Zu diesel" Zeit kehrt Brunos frUhere, 'Verlobte, vlanda, von eine1"
Schweste!11stelle auf einer lftssion in den Trepan zurUck.
sieh bereit, das Kind .und die l'1utter zu pflegen.

Sie erkJJ!rt

1m Fieber spricht

Rosannmde von ihrer Liebe zu 'Hilliam, auch davon, dass das Kind gar nicht
Erwins, sondern Hil1iams sei •

.

~lie

Ro sannmde mch baldiger Genesung des1>Tegen von lV'anda: zur Hede

gestellt w:ird, stUrzt Rosamunde sie von einer s'teilen Gartenmauer in
den Tod.
'Handa hatte Rosamundes Gest!indnis aber vorher aufgeschrieben, und

me

Brtmo dureh den Nachlass '{nnMs geht, findet er diese Aufzeichnungen.

Auch e1" lnrd von Rosamunde umgebracht, diesmal mit Gift.
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Die Eltern Benler 'bemerken einige Zeit sp.!l.ter, vr.i.e 1Venig llimlich
das Kind doch ihrem Sohn Ertdn sei.

RosamW1.de spfirt in dieser Bemerkung

wieder die Gefahr der Entdeckung und ertr!lnkt das Kind in einem See.
Zwei Landj&ger beobachten sie dabei und fUhren sie deS'JTegen dem Polizei-

konnnissar vor.
\de Rosanninde ihn durch ein ungeheures Ltlgengeweoe

davon tiberzeugt

hat, dass das Ertrinken des Kindes ein Unf'all gewesen sei, will der

Kommissar sie entlassen.

Da' gesteht Rosaraunde ihm pltltzlich, dass sie

Erwin, "landa, Bruno und das Kind

getljt~t

habe.

Obwohl sie am Tode Erwins

nur indirekt schuldig 't-rar, h!llt sie dennoch aufrecht, class sie von Ertdn

veri'U.hrt worden

'tva.!'.

Diese Lftge solI verdecken, dass sie noeh innner ihre

Liebe zu vJilliam im Herzen trtigt.

Ni t vt.i.lliam steht sie noch in Verbind.u.1£g:

sie schickt ibm ihre GrUsse mit dem zunehmenden Nond.
Dureh ihr falsches Gest!indnis des Hordes an

E:i';.:tin

will sie dafllr

sillmen, dass sie seinen Namen anfttnglich durch eine falsche Anklage
bescJ:unutzt. hatte.

llif'Ur allein wird sie mit dem Beil bUssen, denn ftlr

die anderen Taten empfindet. sie keine Schuld.
Die Kritik spiegelt die Ratlosigkeit l1ber diese ltigenden Frauen
wider, denen Hord und Kindesmord als geeignete Hittel erscheinen, ge1'1i.sse
Geheimnisse vor' EnthUllung zu bewahren.
Besprechungen l-mrde Rosanmnde

F1ori~

Noeh ,in einer del" neuesten

als das unglaubha f teste StUck bezeich-

net, dassen. Hotive nicht an den Haaren, "sonder'll an einzelnen H!!rchen

herbeigezogen ll wurden. 1

IIIn

diesem StUck verbindet sich kaisersche

Hotivakrobe1.tik rni t fragHiirdiger Psychologie zu einem

HBhep'q1l1~

realistiseh

gemeinten, aber imgrtu1de unglaubhaft~absurdenBUhnengesehehens. 1I2
Adolf SchUtz bemerkt tiber Alain und EliDe, class die Kraft des
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imagiriliren Erlebnisses so stark sei, dass der Angeklagte Veniot davon
ergriffen ldrd und einen !furd gesteht, den er nicht begangen hat.

II

Die

Begierung der W'irklichkeit feiert einen eindeutigen Siegl 113
Das falsche HordgestHndnis Rodannmdes, rrti.t dem sie ihre Schuld an
Erwin Benler sillmen 'tdll, nelUlt er eine

Haschzettel-Rechtferti~g, die

nicht hieb- UJ.'"1d· stichfest ist. 4 Er schreibt 't-reiter tiber dieses Drama:
Einige Freunde Kaisers nehmen Zufiucht zu einer anderen Deutung:
das stUck sei nichts ala das Hirngespinst einer hysterischen Frau,
die sich ausmale, was sie untern!1hrae, 1-Tenn die ihr .heilig gehaltene
Liebe von irgendeiner Seite her angetastet lorlirde. Auch diese,jErkJJlrung taugt nicht.5

Schutz bietet seine eigene an:
Da. liegt wahl der SchlUsse1 zu Rosamunde :F'loris: das Vollkommeneo
ist so selten, dass man es heilig h1Iten muss. Rosamundes Liebe ist
vollkommenj daher soll sie rein bleiben, auch werm dies mit LUge
und Mord verbunden ist. Hier haben Hi.r die letzte, entsetzliche
Steigerung in Kaisers krankhafte..m Denken vor uns, das j esuitisch~
anmutet: Ausserordent1iches - ob es nun von allgemeinem Nutzen sei
oder nicht - rechtfertigt. LUge und r~rd.6

Zu e:i.nem IDmlichen Sch1uss kormnt Eric Albert Fivian:

Rosamunde Floris ist das abwegigste, verstiegenste Drama Kaisers.
E;t' s'eTher @lit es 1tlr -seine "1dllmste und vollkonunenste Dichtung"
(in einem Brief a.n Fivian voroll. November 1938. t'l.J.). Das ist
sOOr bezeichnend. &'"tremster Subj ektivismus feiert hier seinen
blutigen Triumph. Neues Henschentum, Gerneinschaft bedeuten p18tzlich gar nichts mehr. Die Maske ist vom Gesicht des Autors gefallen.
Was bleibt, ist der aller J;lenschlichkeit ins Gesicht schlagende
Subjektivismus. D:ls Laotsmvort, das als 11otto dem Drama vorangestellt 1st, 'Nirkt vde ein Hohn: "Vollendete Reinheit ist Einfalt. n7
Es ist Kaisers "Faszination des BBsen tl , die in diesen Dramen nicht
zu erklliren ist.

Die Idee, dass sein Denken krankhafte Symptome zei ge,

wird von Schutz noch einmal aufgenommen:
Diese Aufgabe muss nun zu IBsen angestrebt -vrerden, sOHeit es
einem Literaturhistoriker mtlglich ist, das h~i.sst, ohne die nur
einem Psychiater zur VerfU.gung stehenden Hilfsmittel der SeeIen-

forschung.
Mit aLlem Nachdruck sei festgehalten, dass die sieh aufdrtlngende
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Charakterisierung Kaisers als schizonhrene PersBnlichkeit keine
Heram~digung seines Dichtertums bedeutet; im Gegenteil mehren
sich gerade in unseren Tagen die Anzeichen, class Krankheit und
GenialitHt als von einander abh!tngig und sich gegenseitig bedingend
empfunden werden.8
Andere Kritiker schliessen, class der Dichter sich "unter Verzicht
auch der eigenen personellen Realit!it verm8ge seiner

dichterisCL~en

:

Dynamik in die SpMren eines h8heren Daseins n versetzt9 und dass die

Ichbezogenheit der spHten Dichtungen Kaisers eine ans Pathologische
grenzende IntensitHt gewinnt. lO
Trotz der Spekulationen tiber Kaisers Geisteszustand und der Feststellung Pauls ens, dass der Sinn des Tuns bei diesen Gestalten nicht
mehr zu begreifen 5ei" kann man sich dem Problem des Msen auf zrTei
Hegen n!f.hem.

Der erste Weg geht fiber Nietzsches tfuermenschentum.

Dar

Einfluss Nietzsches in dieser Beziehung soIl bier aufgezeigt werden, ohna
diese Idee j edoch in den Einzelheiten zu verfolgen.

Der zweite

~leg

n!thert

sich dem 'Problem tiber eine Deutung der mythologischen Analogien und
Kaisers Auslegung des Mythos.
Nietzscl1es

Ubermensc~

und Kaisers

Frauengestal~~n

Die Bedeutung Nietz5ches fUr seinLeben ist von Kaiser selbst im

Jahre 1926 zugegeben:
Ieb kenne nur z1'Jei Unsterbliche: Plato und Nietzsche. 1'lenn ich
auf eine einsame Insel verbannt 1ftlrde, h!itte ich an den Blichern
meser Beiden vollauf genug.ll
I

1tl;i.e lange der Einfluss Nietzsches andauerte, karm man daraus ermes-

sen,

da~s

Kaiser noch 1942 eine Schrift in Anklang an Nietzsches

Die Geburt der TragBdie aus dem Geiste der Musik

verBffent1ichenvro]~lte.

In einem unver~ffentli.chten Brief12 an Frieda· Haller

1942 schreib't er:

VOID

4.

Dezember
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IOO ent1-1arf eine Schrift, die ich gleichzeitig mit dem Domspiel
(das er nie zu Ende schrieb) ver6ffentlichen will. Sie heisst:
Die Erneuerung des Christentwns aus dem Geiste del' TragSdie e, Es
gelingt m:i..r auch zum erstenmal festzustellen, Has eigentlich
t1'agisch ist. Um dies Problem haben sich Arl.stoteles, Schopenhauer, Nietzsche mit heisser Inbrunst bemflht. Der Erfolg blieb
ilmen versagt. Ich bin der Hahrheit auf del' Spur. Oder mehr ooch:
meine Feststellungen sind schon aIle getroffen - nichts kann sie
mehr erschttttern.
Der Einfluss Nietzsches auf Kaisers Werk wurde schon von verschiedenen Kritikern festgestellt. l3

Hier darf noch einmal daraufltingetviesen

,-rarden, dass Kaiser sich bereits ·1'7!lhrend seines Aufenthaltes in Buenos

Aires von 1898 bis 1901 eingehend mit Dostojewski, Schopenhauer und
Nietzsche besch!!ftigte.

Han kann an dieser Stelle spekulieren, ob Kaiser

Verbindtmg zur Deutschen Akademischen Vereinigun& in Buenos Aires hatte,
wo 1m Jahre 1900

em

Beitrag Julius Tl"Tolffs, 2ur Genealogi.e des Nietzsche-

schen Ubermenschen, erschien.

Paulsens Ausf[hrttngen sollen' hier ge.ntlgen, um einen ijberblick tiber
Y\.B.isers Beziehungen zu Nietzsche zu getdrmen.

Wo und wann

1iichtiger als die Frage"

e1' sleh mit Nietzsche besch!tftigt hat, ist dabei die Fraga

nach der Art des Nietzsche-Erlebnisses.

In dieser Hinsicht ist bezeich-

nand, dass lim an Nietzsche "nichts so sehr bertthrt zu haben scheint 1de
der 'Eincl.ruck der gr9ssen, pathetischen Geste, das, Has 1dr heute geme
als das Blendende und damit auch wieder Husserlichste an dar Erscheinung

Nietzsches zu sehen geneigt sincU die meloc1ramatische
GebHrde. lI :Ilt.

tfuermenschen-'~,,,

Es ist 'V-Tohl so, schreibt Peu lsen,

dass die Begegnung mit Nietzsche nur ihm bereits Eigenes befruchtet,
auf eine nicht ueiter beschreibbare ,,!eise ihn zu sich selbst ge.i'iihrt
hat. Dem,regen ist es auch nicht Heiter verlvunderlich, ihn mandunal
in deutlicher Opposition zu Nietzsche zu finden, und man hat ibn
gelegentlich sogar einen Antipoden Nietzsches nennen kBnnene Die
Linien verschv1irnmen offenbar in einer sOOr allgemeinen Bei-nmderung,
die auch durch den 1'Jiderspruch nicht behindert yrlrd: ein recht
Kaisersches "Sowohl-Als auch ll also tUld im tieferen Sinne Nietzsche

doch wieder sehr gem!tss.

Der Schluss aber, der sich daraus ergibt,

ist der, class Kaisers Dichtung weniger unter dem Eindruck oder

Einfluss Nietzsches gestanden hat als Kaiser selbst, als Mensch
wie als Dichter - jener Kaiser nMmlich, der auf so stolze 1veise
sicher war, ftber dem Durchschnitt des Menschlichen zu stehen und
in seinen diesbezttglichen liusserungen auch vor der Arro ganz nicht
zurUckschreckte·15
Eine' Heitere Koinzidenz zwischen Nietzsche und Kaiser
die von Bedeutung i at:

li~gt

vor,

seine Faszination mit der Erscheinung Napoleon.

itEinzigartig steht sie cIa in seinem Herk, mit keiner sonst vergleichbar. rt16
Obwohl Kaiser sein Leben lang Pazifist vmr, war er es mit einer schein-

bar

unUberwino~ichen SchwUche

£Ur Napoleon.

Der Uiderspruch Itspt sich erst, auf, wenn man erkennt, dass Kaiser
in Napoleon nicht in erster Linie den General und iiberhaupt nicht
einen gelo1issenlosen Hachtpolitiker sah, sondern das in der Geschichte
einma1ig sichtbar gewordene schBpferische Prinzip, den Ubermenschen
aus Fleisch und Blut.17
Napoleon erscheint als Hintergrund.figur :Lm Herk Kaisers zum ersten
Ha.l im Frauenopfer.

Ft1r

z~rcmzig

Jahre hat Kaiser den Namen dann nicht

roehr in seinen' Dramen ert"1IDmt, bis er 1938 wieder auf die Napoleonfigur
zurttc~grif£,

·tU1d dann gleich zweirnal: zuerst in der Korn8die Napoleon in

New Orlemls, dann 1m historischen Schauspiel Pferdewechs~1.18
Von dieser Verflechtun~ v~n Nietzsche und Kaiser, Napoleon und

UbermensCh, "ertlffhen sich Perspektiven, die Kaisers Frauengestalten in
neuem Licht erscheinen lassene

Sehr auffallend ist als erstes, dass

sowohl Alain tmd Elise als auch Rosa..munde Floris zur gleichen Zeit entstanden sind 'tde die NapoleonstUcke.

l-leiterhin l.!!sst sich die Idee des

UIlmenschlichen in den Frauengestalten auf Nietzsches lfuermenschidee

zurilckverfolgen, 1vobei die Figur Napoleons "als die ideale Verbindung

zwischen Kaiser und Nietzsche dienen soll.
Das historische Genie,

an dem Nietzsche in seiner ';qencalog:Le dar

'~.:,

Horal den lJbermenschen exemplifiziert, ist Napoleon.
lvie ein letzter Fingerze1.g ZUlU anderen 11ege .' erschien Napoleon,
jener einzelnste mid sp1!testgeborene Hensch, den es jema.1s gab,
und in ibm das fleischgerTordene Problem des vornehmen Ideals an
sich - man tlberlege wahl, vIas es fi1r ein Problem ist: Napoleon,
di.ese Synthesis von Unmensch und Ubermensch. 19
Hier"ist Nietzsches Ubermensch nicht mehr von einem idealistischen
Genievorbild.abgeleitet, sondern hat schon die Bedeutung, dass er
objektiv ein Sonderfall ist, der tiber aile anderen Henschen hinausragt.
Er. ist jener "einzelnste und sp!itestgeborene Hensch; den es jemals gab. 1t
Er ist in einer Epoche, in der das Henschsein im allgemeinen schon v611ig

degeneriert ist, eine vollkommen einzigartige Einzelerscheinung.
Die Eigentfunlichkeit

l1

jenes ungeheuren Problems von Unmensch 1Uld

tfuermensch tl , Wie sich Nietzsche auch an anderer Stelle fiber Napoleon
ausdrtickt20 , besteht dar:in, dass die Spaml'ttJ'eite seines r1enschseins eben
viel moor Bereiche als die des gewtlhnlichen Menschen urnfasst, und ZW'ar
sOvIohl die Bereiche des Ubermenschlichen Hie des Unmenschlichen mi teinbezie~t.

An Napoleon lv.ird hier bereits jene wesentliche Konzeption des
Ubermenscllen erhellt, die dann Zarathustra so nach~.cklich vortrligt, dass nlimlich der Ubermensch nicht et,-.ra mit dam IIbesserenl1
·Menschen im christlichen 'Sinne ve~vechselt werden darf, sondern
dass del" wahrhaft "bessere" Nensch gleichzeitig der "bBsere ll
Mensch ist, del' h5her in die SphUre des Ubermenschlichen und
tiefer in die Sch:i.cht des Untermenschlich-DM.monischen hineingreift,
dessen Spann't-reite die H8he des Hinnnels und die AbgrUnde der HBl1e
~~sst·21

Schon bevor Nietzsche

das Substantiv lIt9bermenschll benutzt, ist

er in der Fr,Bhlichen Hl.ssenschaft nahe daran, vern idea1istischen Geniebe griff' herkonnnend, das Ubermenschliche zu definieren.
Ein anderes Ideal l&uft VOl' uns her, ein wunderliches, vel' suche- ._
risches, gefahrenreiches Ideal, zu dem vdr nie~anden tlberreden
m6chten, vleil "rir niernandem so leicht dasRecht darauf zugestehen:
das Ideal eines Geistes, der naiv, das heisst ungewollt .~d aus
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l1berstr6mender FU.lle und N&chtigkeit mit allem spielt, vTaS bisher
heilig, gut, unberUbrbar, g~ttlich hiess; fti.r den das ~chste,
woran das Volk billigerlveise soin 11ertmass hat, bereits soviel
wie Gefal:u', Verrall, Erniedrigung oder, mindestens, "rie Erholung,
Blindheit, zeit'tveiliges Selbstvergessen bedeuten wUrde, das Ideal
eines menschlich-ttbermenschlichen Hohlseins und 1'lohlvJOllens, das
oft genug unmenschlich erscheinen wirde22
1

Bereits hier ist die Hertskala des sp!tteren Ubermenschen in den
Adjektiven enthalten: menschlich - ttbermenschlich - unmenschlich.

Dabei

bemtlht sich Nietzsche \aTiederholt, eindeutig festzustellen, da.ss man
seinen Ubermenscllen nicht mit christlich-moralisdhen Eigenschaften
behaften SOlI, vde Carlyle es mit seinen Heroen tut.

Gegen die Haroen

Carlyles, die mit solchen christlichen Eigenschaften wie zum Beispiel
dem BedUrfnis nach Glauben ausgestattet sind, setzt er setnen gro ssen
Menschen:

1m grossen Henschen sind die spezifischen Eigenschaften des LebensUnrecht, LUge, Ausbeutung - am gr8ssten. Insofern sie aber tiberw!lltigend geHirkt haben, ist ihr \'lesen am bes"ben roissverstanden
lUld ins Gute interpretiert 1-lorden. 'lyPus Carlyle als Interpret. 23
Es ist an diesem Punkt klar, dass Nietzsches lThermensch in seiner
Totalitfit von Gut und BBse Kaisers Vorbild fUr seine Frauengestalten

gewesen sein kann.

Bei ihnen findet man genau das ,·rl.eder, was die

P.l2.uptcharakteristiken des Ubermenschen Sind, "das Ideal eines Geistes,
der naiv, das heisst ungel-milt und aus iiberstrBmender Ftlile und HM.chtigJ.·

keit mit allem spielt, was bisher heilig, gut,· unberilllrbar, gSttlich
hiess. u

Bei mesen grossen Gestalten Kaisers sind die spezifischen

Eigenschaften eines grossen Henschen im Sinne Nietzsches am grBssten:
LUge und Unrecht, in diesem FaIle Hard.

Aus dieser Sicht gesehen kann

man sowohl das Handeln Elises wie Rosamundes verstehen.
Ein anderer Uberschneidungspunkt von Kaiser und Nietzsche ist, dass

das Hervortreten des Ubermenschen mit dem Tod Gottes in ZUsamm.enhang
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gebracht 1'rird.

Der bisherige Hensch, der den Trug der Religion. noch

nicht durchschaut hat, ist der gltlubige Mensch, der schwache Mensch,
der Sklavenmensch, der sich von einer transzendenten Hacht abhfulgig
weiss und noch nicht gemerkt hat, dass er sich die FesseJn seines Sklaventurns selbst geschaffen hat.
Der {fuermensch

~gegen

ist der Mensch, der sich der Tatsache bewusst

geworden :tst, dass Gott tot ist, das heisst, der den Trug der Religion
durchschaut hat, und der sich selbst als den einzigen :rattelpunkt des
Seins anerkennt•..·Hier dar! auf den nailer I1enschlichkeit ins Gesicht
schlagenden Subjekti vismus" Kaisers hingewiesen werden, der ja genau
das Problem ist, dem man sich bei Elise und Rosamunde gegenilber gestellt

sieht, und der hier seinen Ursprung gehabt haben karm.
So schliesst, der erste Teil von

'\V'orten:

f1To'~

~SJ?rach Z~rathustra

mit den

sind a.lie GBtter; ntm· wollen vdr, dass der tfuermensch lebe -

dies ·se1 einst. am grossen H:i.ttage unser letzter Hillel u24

Der Glaube

an Gott 'tvar bisher das grBsste Hindernis fUr das Hervor-

treten und die Sehafiling des tfbermenschen bezeichnet worden.

J etzt aber

ist dieser Gott tot.
J.hr hlSheren I'1ensehen - so blinzelt der P8bel - es gibt keine ht.Sheren
Henschen, t-r.i.r sind aIle gleich. Hensch ist Eiensch - vor Gott - sind
l'rir aIle gleich - Vor GattI':' l\Jun a,ber starb maser Gottl Vor dem
PBbel aber 1-Jollen wir nieht gleich seine 1hr h/:!lheren· Henschen~ geht
weg vorn :Harktl Vor Gottl - tfun aber starb meser GattI Thr h~heren
Mens chen, dieser Gatt war "eure hBchste Gefahr4 Seit er im Grabe
liegt,. seid ihr erst wieder auferstanden. Nun - erst konnnt der grosse
Nittag, nun erst Hird der hBhere Nensch - Herrl ••• Hohlan, v10hlaufl
Ihr hBheren Menschenl }mn erst kreisst der Berg dar ~1enschen-ZQ~t.
Gott starb, nun "ITollen w:tr, dass der Ubermensch lebe' 25
Dieser Tod Gottes 1st fUr Nietzsche mit dem Zusammenbruch des Henschen identisch, der dtesen Gott 'lU1d die mit dem Glauben an diesen Gatt
verbundenen sittliehen Ideale geschaffen hat, also des christlichen

l~nschen,

dem er lauter negative

Qualit~ten

zuschreibt, die Qualitfiten

der decadence, der Schvmchheit und der Lebensverneinung.
Von

Mer aus erscheint der Ubermensch als der Gegentypus zum christ-

lichen Henschen. Er vereinigt gerade die von der christlichen Ethik aus

negativ zu bewertenden menschlichen Qualittlten in sich, so dass seine
titanische Gr6sse dem jetzigen niederen Menschen 1ite der Teufel vorkommen muss:
So fremd seid ihr dem Grossen mit eurer Seele, dass euch der tJber. mensch furchtbar sein 1vl\rde in seiner Gtite 1 . Und :i.hr rleisen und
. (~_. Wissenden, ihr nerdet vcr dem Sonnenblick der \oJeishei t fiUchten,
in dem der Ubermensch mit Lust seine Nacktheit badetl Thr hijchsten
Menschen, denen mein Auge begegnete - das ist mein ZHeifel an euch
und mein heimliches Lachen: ich rate, ihr 1-illrdet meinen Ubermenschen Teufel heissen. 26

So bleibt das Bild des Ubermenschen bei Nietzsche im Gegensatz zu

dem positiven Ansatz seiner Prophetie letztlich in der Negation stecken.
Es ist das Gegenbild des christlichen l\lenschen, ein titanisches GegenbiId, das bereit ist, in der Ver1ti.rklichung seiner It.la.cht auch das BBse
in heroischem Ausmass zu ver..n.rklichen.

J edes meser Elemente des Ubermenschen f'indet

ITk'Ul

bei &1.isers

Frauengestalten 'tdeder, angefangen mit der Jildischen \'v1.tHe, die sich
gegen SchvTachheit und Lebensverneirnmg aufiehnt, und endend mit den

titanischen Frauengestalten wie Elise und Rosamunde, die in ihrem Streben
nach der VervT.irklichung ihres Zieles, was immer es sei, das &Sse in einem
nicht zu tlberbietendem Ausmass zum Prinzip erheben.

"DER GROSSE NITTAGII

Bereits in Oktobertag vrurde cIaraui hing8'tdesen, dass ·:das Leben
Catherines sich ,nach dem Blick auf die Ringe drastisch Hnderte.

Dieser

ltussere Einfiuss auf" den Ablauf der Handlung 1st ebenso in Rosamunde
Floris und Alain und Elise vorhanden.

In Rosamunde Floris hat das

Plakat diese Funktion:
::·Es riet ein Plakat den Besueh des Botanischen Gartens an. Hit
Vorzug des Palmenpavillons_1
Nicht lange liessest du mich warten, die schon den Pavilion
erreicht hatte - von jenem Plakat ange-vnesen. 2
Bairn Abschied von William sagt Rosarrnmde zu ibm:

Du solltest sch'treigen. Ich habe es so ger-rollt. Too habe doch
alies veranlasst. Als ich mit meinem Blick das Pa1rnenbild traf,
habe ich es fUr dich gezeichnet. Es l-mr mein Aufruf zum Stelldich~. Und yom Stelldichein entftlhrte ich clich Dar Mann:. lell enti'lthrte clich.
Das l'Ltl.~chen: Nein - vleml ich zustinnnte, sprach ich Befehle aus.
Du wusstest es aueh, dass ich mioll dir hingeben wollte. Fraglos
tmd bedingungslos. Ich habe dich darnals auch niOOt sprechen
Mren' - und sind es viele irIOrte,. die zlrl.schen uns ge1.rechselt
lmrden? Ach - es bedarf nicht vieler 11orte, urn einander zu sagen,
dass man sich liebt - und sollte die Zeit sie ermessen, die
ltnermessliche Liebe?3

In Alain und Elise ist es das l1ittagslUuten, das
durch das ganze StUck begleitet.

die

Hauptgestalten

Gleich am Anfang ist es mit· einer

Vision verbunden, die das Ende Alains vorhersagt.o

Alain: ••• Das Bild ist fertig.
Elise: Heute schon?
.Alain: Genau zur 1>Iittagstunde. Da bimrnelt die Glocke. I·ttt
ihrem ArmsUnderton, der einen Delinquenten auf seinen letzten
Gang begleitet. Klingt es nicht so? Ganz deutlich?
Elise: Sie hBren, was nicht ist.
Alain: Ich sehe den l1ann leibhaftig, lD.e er die Stufen zum
Sclk1.ffott emporsteigt. Nein, er geht abHlirts. Da ist auch kein
Blutgerttst, das 1hn enrartet. Denno ch ff!hren diese Treppen, die
zwischen engen rrnuse~·~den absteigen, zu seinem Tode.Er trHgt
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R~sseln, die :ibn nicht mehr entlassen.
So beladen lebt er und idt doch tot. Has ist das rur em Ende?
(Alain tmd Elise lauschen der Glocke, die bald aufh6rt.)
Elise kurz: Es 1var der l'tittagsgrnss. N:i.chts weiter-4

Dieses L!tuten bmvirkt schon jetzt eine l1nderung in Alain.

Auf die

Frage Elises: I1Hollen Sie nicht sptiter Ihre Halger!J.te ordnen?", ant'tvortet
er: liEs stBrt. .Ich h8rte das ni.cht mehr vor nili.ehtigeren Ger!tuschen _II
Er stockt.

Darauf sagt sie spottisch: IIJetzt schallt doch keine Glocke.")

Auf die Einladung Monsieur Dapperres, noeh .als Gast im Hause zu

verl'1eilen, antvlortet Alain: "Nein, meine Zeit ist knapp.

Kurz naeh dem

Mittagl!iuten f!lhrt der Zug. 1I
Dapperre: Das MittaglMuten ist die Uhr, naeh dar Sie rechnen?
Alain: leh h6rte es hier jeden Tag - und heute besonders einprRgsam. Ala nrtlsste ieh mich beeilen - - und ich muss es, Ull1
zurechtzukommenl - - 6
Wieder in Paris angekomrnen, erzllhlt er seinem Freund Froequenard

ttber seine Inspiration und die Angst, sie l'rl.eder zu verlieren:
Zuletzt ·hab ich gemalt - 't-Tle einer, der mit dem Tod vrettl!!uft
und h4tter ihm' birst schon die Erde. Du hliltst das Rennen nur noch
zehn AtemstBsse aua und drllngst in diese letzten Atemzilge melJr
Schritte als fast nattirlich und dann ... (aufatmend) - beirn Nittagl!luten bist du am 2ie1.· Die Pinsel sind zerbroehen - - die Fron
ist abgedient - - - nur noch das ~attaglHuten. -.- - -7
'~ie

ibn Elise in Paris besucht, ist ldeder vom

I~H.ttaglHuten

die

Rede:

\

j

Alain: ••• Sie rasten im lauen \V'intergarten - tmd es schallt das
lidtta gJJ!uten 1
Elise: Das Hittagl1!uten, das 1m zusannnen h6rten - - - .Alain: Hat noch die Glocke den ArmsUnderton?
Elise: Unvertlnderlich - - - Alain: (beugt sich zu ihr) Jetzt haben Sie die harten Augen, die

ich'malte"8
So ist das Hittagliiuten bei der Gerichtsverhand.1ung eno1illmt:

-1

=1
!

~
~

~'

Elise: 4HH Er malte m:i.ch. - ... Es ,mr die Staffelei errichtet im
. 'oJintergarten. still 't~'ar es und niemand durfte die Stille htlren.

Nur das HittagJ11uten blieb unab1t1endbar und durchdrang die '~nde.9
Am Schluss des Dramas,

me

Alain in die Verbannung geschickt

l\1'jxd, trennen sich die Liebenden beim Hittagl!i.uten:
Das dUnne Bimrneln einer femen Glocke setzt ein beirn }~sch der Ge-

fangenen zUrn Hafen,

'V10

das Schiff sie erwartet.

Alain (mit frohem Zuruf): Das Hittagl~utenl
Elise (ebenso entgegnend) : Damals klang es schon!
Alain: Ich horchte und verstand den Tonl
EJ.ise: Da ~'ar es schon entschiedenl
• • •
Elise: Hein Leid gleicht deinem. SoIl denn meine Freude geringer
sein? Alain: Die Glocke - 1
FJise: Sie schlveigt, Alainl
Ala:i.n: Das letzte Mittagl!luten, c1:1.S wir zusammen hBrten!
ELise: Wird es nichtst!rker Y..lingen?
AlcP.n: HBre ich es allein - rauscht es mir zu voller em Klang auf
und erftillt die Helt mit Hiderhalll 10
Die Mhere Hirklichkeit vrlrd Alain und '-'Elise be1 Glockenk1ang

am Hit't,ag offenbart, zur Zeit d?r Ankunft des Ubermenschen Nietzsches:

"Nun erst kommt der grosse Nittag, nun erst wird der hBhere Hensch - Herrl l111

.Die Ankunft des neuen, allerfi111enden GefUhls geschieht unter
Glockenl!1uten, das mit der Ankunft des Neuen den Ted des Alten, des
alten Gottes, verkUndet.

Kant den Ted

Es ist das ArmsUnderglBcklein, das schon bei

Gottes·ausl~utet:

Unsere Brust ist voll von entsetzlichem Nitleid"- es ist del"
alte JehOVah seIber, dar sich ~n Tode bereitet •.••• HBrt ihr
das G18ckchen klingeln? - Krrl.et nieder. - Han bringt die Sakramente .einem sterbenden Gotte."12

DIE NEUEN HERTE
In der alte Gott und seine '-Terte j etzt tot sind, mfissen neue \verte

geschaffen 1-1erden.

Liebe zwischen den Henschen, in rrelcher Form sie

auch irraner erscheinen mag, ersetzt den Glauben und vrird zum Hittelpunkt
des mensehlichen Daseins.
wird der

Ausgangspmll~

Das innige Verhltltnis von Hensch zu Hensch

fUr die Gestaltung der BeziehtUlg

z~dschen d~

Henschen und dem All, tUld aus dieser Beziehung ergibt sic...l-), endglUtig
der Sinn des Seins.

Die Liebe bedeutet Leben, und nur war den Urgrund

des Lebena erkannt hat, ist ft1r die Erkenntnis des Ails vorbereitet.
Eine salche Liebe verbindet Rosarrmnde und William:
Das 11!!dchen: Liebster - ich haba die Liebe erlebt. 1ch 't-Tar aus dem
Leben entstiegen - das ist: ,vie ein lreisser Hauch aua amem engen
und dunklan Schacht quillt und verbreitet sieh oben - £rei und rein.
Diese Feenwolke fiber mir.· Niemand darf versuchen, sie wieder in das
Leben hinunterzuziehen - in den engen, schi~arzen Schacht.
Der Hann: vias meinst du darni t?
Das H.: Dass idl" die Liebe schfitzen' mtlssen - unsre ~volke zu H!hlpten.
Unter ihl'" "mgt das Schlannneer. Es zischt und spritzt Flocken seines
Schlammes hinaui' und wiil den herrlichen Schimmer trU.ben. Aber lD.r
b!lndigen den Angriff. l-1it unsern Leibern lverfen 1,ur uns Zldschen
die '\volke und das Schlarmneer und verteidigen ihre Reinheit gegen
seine Besudlung. Empfangen wir unsaubere Vlunden - es kr6nt uns de..TInoch
del" Siege
Der H.: Das Schlammeer ist das Leben, das :Leh dir bi'eten kBnnte,
wenn ich bliebe.
Das H.: Liebstel" - es fiiesst in die SchlUnde del" Erde ab, da ,fir
uns trennen. 0 schBnes Geheimnis, das uns verbirgt. \V'em ist es
j e zugfulglich?1
Es ist eine

rt

gnadenheilige Liebe fl , die hier zwei Henschen verbindet. 2

.Es ist das Geheimnis dieser Liebe, dem Handa l-lID1rend der Krankenpflege auf die Spur kormnt, wie Rosamunde zum

Hon~

spl"icht:

Wie sahst du aus? - ich 'Heiss es nicll't. 1-Jie sah ich aus? - du
wirst es nicht mehr ldssen.. 'tIer kann denn das behalten. l,-Jir liebten
uns doch und waren einander zu nah
um no ch zu se1m - ,de man sieh

I,

61
selbst nicht aehen kann. So fand auch keine 1'l"ennung statt w'er karm denn von sich seIber Abschied nehmen? V'erstehst du
meine ewige Liebe, die nichts ver gisst? - - - - Drei l-Jochen
lebten wir in einem Haus - und h6rst du noch, l-raS ich danach
Palmenpavillon dir sagte? Drei Wochen sind das Leben - und es
ist unermesslich lang. Es dauert heute - es dauert morgen es dauert weiter und findet keinen Tad, der jetzt schon ftberwunden
ist. Indem ich atme, bin ich doch nicht mehr lebendig me die
andern. 1l}'ei1 ieh so 1iebte. •••
.
Ich sagte dir noch nicht, dass mieh nie roehr ein Nann bert1hren
ld.rd" Es son mir streng vertfehrt sein, cIa Ert·rin starb und doch
mein hTunsch erflO.lt "Tar: mieh zu verbergen - meine evTige JJiebe,
die dieser Leib umschliesst l,rie ein Geftlss, das nicht betastet
l-rerden dar!. Nur noeh von deinem Silbermondlieht, das ieh fieckenlos widerspiegeJn will. - - - - 3
Noch in der Nacht vor der Hinrichtung spricht Rosamunde von diesar
,;
Liebe, wieder den Hond ansprechend:
Ich werde rein 5e1n, denn mich l'T!scht main Blut rein.

Es s!lube!\t,

da es ausfliesst, dies Gef!tss, das ich bin - - geftlllt mit Liebe - -

und me Liebe alies ist - - und das Vollkomrnene so selten, dass man
es heilig htlten muss - und eine Schale sein, die neckenlos gllinzt
und umffulgt. - - - - •••
Ich bleibe Rosamunde. Die e~,,':i.g den Hond beJltdt fiir dich mit Liebes'tvorten - - und da der Hond em ewiger ist - sind meine LiebeSt-rorte
ewig .- wie der r'lond - - 0. Hilliam -~'-4
Jthnl~ch

vcrliess Elise ihren Hann, um Alain in Paris zu besuchen,

da sie ein Gef'Uhl in sich entdeclcte, von dem sie glaubte, dass es IJiebe

sei.

Alain nimmt sie nicht ernst

<t

Erst das LiebesgestHndnis im Gerichts-

saal, das falsehe GestHndnis der grossen Liebesafi'Hre, ist es, das Alain

und Elise endgtlltig verbindet. Ihre Liebe zu Alain vmr so stark, dass sie
sich mit einer Pistole das Leben nehmen lv-ollte·.
Ich habe die (-\Jaffe mir besorgt, urn mich zu wten. .leh vroUte
nicht mehr leben, l'1enn mi.eh Alain Veniot l-1egsehickte. !fur der
Tod· blieb rnir - nach solcher Abifeisung. Die lllille liar es, der ich
entrinnen wallte. Teufelsfratzen grin.sten mich an tU1d leckten
ihre Feuerzungen nach mir~ Die Luft, l-rar Schwefel, die ich noeh
atmete. Der Boden glill1te, auf dem ich stand. Es brauste der
m!lchtigste Orkan ntit Orgelstirnmez:1: jetzt sollst duuntergehn.
~fuch dich bereit: die Erde tut sich auf.
Dein Grab ist l~ngst
gegraben - stUrz' dich hinein! - -5
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Wl!hrend dieses und Hhnlicher Gest!indnisse reift in Alain die
Erkenntnis seiner Verbindung mit Elise.

Der Gerichtspr!sident erkennt,

class et-v1as in Alain vorgeht.

Sie haben scharf zugehBrt, A1D.in Veniot, ich habe Sie beobachtet.
Sie p,ahen mich an - lUld sahen mich (loch nicht. Sie sahan clurch
mi~ hindurch. In 1-1e1OOe Fernen schTrreiften Ihre Blicke?6 "
Alain gibt seinem Freund Frocquenard darUber Aufsehluss, der ihn
vorder Verbannung retten l'rill:
Froe.: Du wiUst verbannt sein?
Alain: Ieh \-r.i.1l mein Amt antreten.
Froe.: Welches Amt?
Alain: Dem ich gevreiht bin.
ltroe.: Wie bist du genveiht?
Alain: Unrnissverst!ncnich. 1m Geriehtssaal empfing ich meine vleihe.
Froe.: Schtveigsam '-Tarat du lVie 11ie ein Angaklagter.
Alain: 1ver spricht im Segen, der ibm erteilt wird?
Froe.: Flfultest du cli.ch gesegnet, als sich Besehuldigungen h!iuften
zu Be schuldigungen ?
Alain: Ieh vmrde eingeweiht. ZUtritt erlangte ich. Tore Meh Toren
mehen v-reg und gaben mir den \-leg frei - ins Innerste. Die Flamme,
die da brarmte - - - - ( Er verstumrnt und staunt ins Leere.)
Froc.: (Mlt den Atem an •. )
Alain: (mit halbem. Ton). Vorher "Jar der Frost verbreitet. Die
KUte herrschte. Hie an allem Anfang da.s Eis ist. Bis 1dr den
Funken" fUhlen. Sie ftthJ:t.e ihn zuerst. Sie kam mit dieser Kunde zu
mir. Taub blieben meine Ohren. So' verschlossen, dass erst ein
Schuss erdrBh..Tlen musste, da.rn:i.t ich lausehte. D:>ch ich begriff n.och
nichts. \'Jas:rur ein Plan? Teh nmsste 1'1arten - l<J"arten bis an den
Tag, der !nieh belehrte. Als alie DunkeTheit vertrieben lmrde 'lll1d
sich das Licht in meine Finsternis ergoss. Ich stand in mainer
Schranke. Sie spraeh tUld stiess mit ~,ro~'ten, die die andern h~rten,
mich in die Naeht der Tat. Doell mit denselben ~vorten, die' nUl" ich
verstand, e:r;hob sie meh aus n!lchtiger Tiefe in irrnner "leitere H~hen.
Was war mir ersehlossen? Von 'tvelcher Haeht ~lar ich erhoben und
getragen - und 'WUsste von den Qualen nichts mehr, die unsre trberlegung reizen? Es richten die Richter na.ch ihren stl"engen Tafeln 1ch spilrte ihre strange nicht. Der &'pruch, der mich ''V'erdannnte,
sa~ in einen andern Ton em, der j!thlings wachsend Iiliher brauste
und an die Fenster halIte, urn sie zu s~rengen und mieh lit Neerfiut es VoTar das Heer, das rausehte - zu ertrlinken: 1·reoo ic11 die
\'Joge des Gefi.Ulls, das nach mir rollte, n:i.ch-li in mich einliess.
Dann h!ttte ieh getlStet - mehr als von Henschen Tod verbreitet werden
kann - den heissen Trieb del'" SehUpfung htltte ieh verletzt. - - - • • • Schon in Kindestagen hallte der Ruf. leb stand auf Klippen und die Hogen griffen mch mir. Nieht um mich einzuschlucken - ich
sollte sie zu mil" ziehn aUG Ungestalt und K!ilte, aus der sie tauchten.

denn.
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Denn die Helt hat ihre Sch6pfung nicht vollendet.' Noch sind die
eisigen Nebel nieht en.n!rmt. Doch es drfulgt zur Vollendung. Ftihllos zerrinnt sie - doeh sich fUhlend erbaut sie sich. - - •••
Dies schaffende Gefllhl, das namenlos t"J1d grenzenlos sic11 weitet und m1!ehtiger ldderstr~rrrt zu uns, die es entsandten. - - - - 7
Dasselbe Geftlhl der Erkenntnis in die Kraft der Seh6pfung beseelt
Elise:
Teh f11hle mich von aller Klarheit Strahlen tibergossen. H~end
flutet es in mir - l.Uld von der HHrme spende ieh der Seh8pfung. Wer
darf ihr einen FUrLken vorenthalten, der sieh entzftndete? - - Ieh
musste das begreifen, obivohl ira Anfang em Hissverstttndnis 1-rar. Das
kl1lrtemi.r Alain Veniot auf und ieh verliess ihn - 'W1d ich fror. leh
schritt im Frost - es ttirmte sieh das Eis um mich und 'trollte mieh
im Innersten erk!ilten. Teh htlrte Sttlrme aua der Ode blasen, 1'tO aich
die Schollen sehieben - tUld as knirscht vom Untergang del' '·lesen.
Gleich musste ich erstarren - ieh drHngte schon den Lauf an meine
Schl!!fe - - und c1rtiekte nieht ab. leh durfte nicht - es hatte meh
das Leben 31 sehr verpfiichtet, als es lllir das GefUhl verlieh. Alain
Veniot "Tar nur der Bote. leh fiihltel - - Doeh l·msste ich zugleich,
dass die Flamme, die entbrannt tfar, sich nHhren musste, tUn nicht zu
ver16schen. Sonst dringt das Eis von neuem an und erld!ltet diose
Erde. Sie aber braucht mese Tt.Tl!rme, urn ihre Formen zu entfalten.
Soll alles wieder formlos '-Jerden? - - Teh musste Alain Veniot anru.fen. l1i.ch dufte keine Scham verhindern rnich im Gericht ihm zu bekennen. Ho sonst sollte er· hBren, dass er verpflichtet vrar ~ genau
wie ieh? D3.ss vlir mit beiden :mtnden das Feuer zu schUren hatten, das
ausgebrochen - um die 1'lelt zu ert,lcirmen? Im wechselnden Geffihl, das
einer mit dem andern tauschte - unermUdlieh? - - - Froe.: Sie konnten dies - GefUhl - gemeinsam lebend - pflegen.
Elise: HiI' konnten nicht so Ieben. Er konnte nicht aus dem Geriehtssaal gehn lU1d zu mir konnnen. De1U1 unsre N1ihe so clieht beieinander
h!f.tte vermocht una zu ermU.den. "':lir aber durften nieht das Leid
.ersch~pfen, aus dem die Kraft quj.llt.
Der Gipfel aller Freude ist
bald erstiegen - doch andre SehHchte tauchen endlos tiefer. Der
Schmerz aLlein ist fruchtbar. & schafft die Unverg1:ingI-tchkeit.8
Das GeftUll, das Elise und Alain hier beschreiben, ist nicht die
Liebe.

Die Liebe 'Ha.r bei beiden nur die Vorstufe: uAlain Veniot vTar der

Bote H , der ki-'aft seiner IJiebe das Geftlhl bei ihr auslBste. Ebenso l'lar
Elise nur der Bote, der eine in ihm schon angelegte Einsicht plBtzlich
durch ilu-e Liebe zur Klarheit bringt:

rauschte".

II

-

denn es war das I·Jeer, das

H!ltte er die Hoge dieses Gefilhls nieht eingelassen, dann
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h!ltte er den flheissen Trieb der SchBpfung ll verletzt, in den er durch
seine Liebe einen Einblick ge1v.Lrmt.

Im

It

schaffenden Gefi\hl, das namen-

los und grenzenlos sich weitet - 1U1d mMchtiger widerstr6mt zu uns, die
es entsandtenU , erkennen .Alain und Elise nicht nur die Sch6pferkraft,
der Mensch seIber wird zum Sch6pfer, zu einer prometheischen Gestalt.
Es ist nicht mehr Gott, odeI' der Glaube an Gatt, in dem man zum
schBpferischen Ursprung zurftck£indet, sondern im Henschen, der in der
Liebe in das Stadium des Uberindividuellen eingetreten ist.

Die seelische

Begegnung Elises mit Alain, oder Rosa.mt.h"1.des mit \villiams, begrttndet die

LosIBsung von ihrem "Tchu •

Die Los16sung vom IlIch" ist hier nur durch

die Liebe m8glich, denn sie hebt die Trennung zwischen den einzelnen
Personen auf.

Die Henschen 'Werden j etzt, del' anderen gei-vahr und treten

aus ihrem eigenen I.ebenskreis in einen anderen hinl1ber, Homit sie in
einen anderen Erkenntnisbereich treten. Die Befreiung der Seelen von
der Begrenzung des

~IIchtr

l!f.sst sie in der Liebe zum Ursprung des Lebens

vorstossen, der sich in den Ursprung des Seins erweitert.
Diese Erkenntnis schliesst Tod mit ein: den Tod Dapperres, die
Verbannung Alains; 1ne er sagte: "S0 beladen lebt er - und ist doch
tot n9 •
Kaiser stBsst hier w:i.eder einen Bereich, der bereits in f'rUheren
Motiven angedeutet war, und der noch

Y~arer

erkallnt werden kann, wenn

einige .der Symbole in jhrer Bedeutung gesehen Herden. Es sind alles
Symbole, die in l'l\'rthischer Heise das Geheirnnis des Lebens und Todes

zu

erkl~en

suchen.

UNBEVTLJSSTE SYl·mOLE UND

URBILD~

Der Einfluss Nietzsches in der Gestaltung der Kaiserschen
Dramen konnte klar erkannt werden, wobei besonders l·richtig ist, dass
sich dabei eine Deutung fUr Kaisers resoluten Gebrauch von LUge und
}Iord ergab.

Sehr starke Anzeichen l'1eisen allerdings darauf hin, dass

Kaiser tiber dieses Denkstadium hinaus Hollte, vue bereits mehrfach
angedeutet mtrde, urn sich in die SphHre des Allgemein-Henschlichen
zu versetzen.

Einige der Noti ve, die s·ich mit Dimensionen der mensch-

lichen E:x:::i.stenz auseinandersetzen, kamen bereits in frUheren Dramen vor,
wie das Motiv der 1'liedergeburt, das Hotiv von Leben und

Waisenk:indmotiv.

To~

und das

Durch eine alies transzendierende Liebe stehen seine

Frauengestalten in einem iiberindividuellen Bereich, der in die Richtung
des my-thischen Geschehens weist, wobei Kaiser Erscheinungen des Ivlythos

und andere existentielle Symbole zugleich benutzt.

Eine Trennung 1st

hierbei nieht n6tig, da die meisten mythischen, das heisst tt'U.rVTeltlichen"
oder nurtUmliehenlt Erseheinungen in denexistentiellen Symbolen aller,

auch der modernen Henschen, vorhanden sind.

Man kann sich in dioser

Hinsicht in erst.er Lin:i..e auf die psychologischen Studien von Carl

Gustav Jung und seinem Kreis beruf'en, die im Seelen1eben moderner
Nenschen narcha.ische u Elemente auf Schritt und Tritt mit Exaktheit aufweisen. 1
Diese archaischen Ph!Lnomene befinden sich nach C.G. J.tm.g im Unbe-

Wttssten, das. er in z1-rei Teile gliedert: das indi viduelle und das kollektive Unbmffisste.

Die im ersteren enthaltenen Naterialien sind insofern
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perstJnJicher Natur, als sie einesteils als Erlrerbungen der individuellen

Existenz, andererseits als psychologische Faktoren, die ebenso gut bewusst
sein kBnnten, charalcterisiert sind. 2
Die Z't-Teite, gleichsam tiefste Schicht des Unbewussten enth!llt
. PMnomene, die nicht mehr nur das Indi viduwn betreffen,

me

die des

individuellen Unbewu.ssten, sondern solche, die allen Henschengemeinsam

sind.

Es sind Grundformen von Urbildern, die allem Erleben vorausgehen

und bei allen :Henschen die gleichen sind.
der UrbUder Archetypen.
Ich und dem

Jung nennt die Grundformen

In seinem Buch Die Beziehungen zwischen dem

Unb~TUsstenheisst

es:

In Anbetracht solcher Tatsachen mftssen wir ~rohl annehmen,
dass das Unbe\ffisste nicht nur Pers6nliches, sondern auch Unpers6nliches, Kollektives :in Form vererbter Kategorien oder Archetypen
enthalte. Ich habe daher die Hypothese aufgestellt, class das
Unbewusste, in seinen tieferen Schichten gevdssermassen, relativ
belebte, kollektive Inhalte besfisse. Ich spreche darv~ von einam
kollektiven Unbevrnssten.3

Die' Archet;ypen des kollekti ve Unbe1·ms sten sind nur formell gleich,
k8nnen also individuelle Verschiedenheiten aufvreisen. 4

In den Bildern, die Kaiser i..'rl den Dramen darstellt, erscheint eine
vfelt,

1'10

die

Visionen und Reminiszenzen aus der Vergangenheit eine

scheinb3.r neue und tiare Bedeutung bekommen.

In

\fJirklichke1.t jedoch

erscheinen sie in ihrer ursprUnglichen Bedeutung, die sie seit jeher

1m UnbeiVllssten des Mcnschen gehabt haben.
stehende seelische Gegebenheitene

Sie sind Symbole

ff~

fest-

'{fuer die Bedeutung dieser Symbole

sagt Jung:
Die instiru~iv-arehaische Grundlage unseres Geistes bildet eine
objektive, vorgefundene Gegebenheit, die Heder von indiv:i.dueller
Erfahrll.ng, noeh von subjektiv-pers8nlicher l'Jilll-ctir abh&ngt, so
wenig wie die anererbte Struktur und funktionelle Disposition des
Gehirns odor irgend eines anderen Organs.S
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Die Bilder, die die Visionen bestinnnen, haben einen ausgesprochen

mythischen Charakter, sie weisen auf die UrsprUnge des Menschseins hin.
Ihr Symbolwert geht tiber

d-3.S

Individuum hina.us, und es sind Symbole des

kollektiven Unbevmssten.
Das Anliegen ist hier, auf diese Bilder archetypischen Erscheinungen

hinzuweisen und ihre Rolle ira Ablauf der dramatischen Hancilung zu erkennen.
Es geht llber den Rahmen dieser Arbeit, jede einzelne t1relevanzverd!f.chtigell
~scheinung

zu besprechen, so dass nur die wichtigsten aufgezeigt 't-verden.

Das \vasser
,

Alains Reminiszenz wtlhrend des Gerichtsverfahrens tr.!!gt ihn in seine
Kindheit zurUck,

"10

das Erlebnis des Hassers sein Leben pr!igte.

Ich. erhielt das Leben in einem festgefiigten Hause, d:1.S sonat der
Meerwind umgestossen h&tte - mit seinen HBrnern, die ibm von der
\V:i..ndstirn ragten. So· vddersta:q.d der harte Stein dem tdlden Anprall.
Denn er 1-lollte mich zerschmettern in meiner f-;:j.ndheit - der ungehelU'e
Sturm, der um die Erde schv-Teift,um zu zersWren. Aber er ergriff
mich nicht· hinter den dicken 1vl1nden, in denen ichauf\,mchs. :(ch
wollte wachsen. Ich musste mich von dibhtem Dach beschtitzen lassen,
auf ciem die Regenr.'1.uten barsten und mich nicht netzten. Regen, Sturm
mid Frost - ein Feuer brannte irnmer - sind abgewehrt. Der Knabe tritt
aus der HUtte. J etzt ist seine Y~aft gesprossen. Er ',ridersteht der
\,Jildnis· in der Luft, die jIDle Hetter wechselt. Sein Ohr erh8rt nur
jenes Rauschen, das von der Tiefe konun.t. 1-10 hinter steilen Klippen
das Meer vI0gt. Dieser lG.ippenHeg ist seinen Schritten bald WOhlV8rtraut. Er geht _in tHglich - und n!ichtlich 1.U1term Hond. Als riefe
ilin das Heer. Das Heer mit seinen Hogen, die immer ziellos \fallen und schon zerrinnen, nachdem sie kaum erhoben. Ich sah das Heer die
weissen Arme seiner Gischt erheben, nls flehe es urn Hilfe. Auf der
Klippe stand ich und fUhJ.:Ge mich gerufen. Von den Gurgellauten des
Hears, das seiner Nacht und Ungestalt entfliehen Hollte. Ich solite
helfen~ Dem Beer, das in del' Brandtm,g tosend sich zerschlng - im
Schaum zerschmettertee6
Das 1'lasser ist das Symbol des Todes und des Lebens.

Seine unend-

liche Tiefe ist Symbol sowohl fUr die UnendJichkeit des Todes, als auCh

fUr die Duru{elheit des rmtterschosses

j

aus dem

In !1hnlichem Zusannnenhang sagt J-ung:

d~s

Leben hervorgeht.
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Das Hasser, das hier angedeutet ist, stellt die mUtterliche Tiefe
und den Ort der ';-liedergeburt dar und damit das Unbewusste in seinem

positiven und negativen Aspekt. Das Hysterium der HiedererneuertUlg
hat aber .schauerliche Natur. Es ist eine ttsdliche Umarm1ll1g.7
Hier ist der Aspekt der

~1iedergeburt

wie sich i11m die Liebe Elises offenbart.

vorhanden, die Alain erfHhrt,

Die Hiedergeburt vollzieht sich

durch den Einfluss einer Frau, die bereits in Alain angelegte KrHfte

voll zur Entfaltung bringt.

Ebenso l!f.sst sich die IJtBdliche UInarmung tr

in den "weissen Armen der Gischt U erkennen.

Alain 'turd fiber das NeeI'

seiner Verbannung entgegen getragen.
Der negative Aspekt ist schon am Anfang der Passage ausgedrftckt,

im Sturm,

II

del" urn die Erde schHeift urn zu zerstBren rt •

geh6rnten Stirn, vom 'dasser kommend, gclili:..:t

jn

den Hythos von der

Epiphanie des Gottes Dionysos, der als Stiergott
[l

Das Bild der

d~

Meer entsteigt,

stfirmend mit dem Stierfus se" • 8
AbeI' nicht blo ss die Lebens.ft1l1e und Zeugungskraft ist es, was
den Stier zu einer Erscheinungsform des Dionyso s rnacht, sondern
ebenso seine Raserei, seine GefMhrlichkeit. Wie aIle Gchten
Offenbarungen des Got-tes, so trHgt auch er die Doppel't-1esenheit
des Lebensspenders lU1d des Vernichters zur Schau. In ilun wallt
das Lebenselement zu echt dionysischer Hildhei t und Schrecklichkeit auf tmd entlHdt sich in einem Sturm, dessen Gewalt etas '1;.Jt1ten
der Panther 1.ll1d Luchse, der blutgierigen L:i.eblj.nge des Dionysos,
noch weit Ubersteigt.9
So heisst 8S in Heiterem Zusammenhang mit dem

Gatt

Dionysos,

der auch als Heergott verehrt 'Hurde:
Das Hasser ist fUr den mythischen Sinn das Element, in dem die
Urgeheimniss8 alles Lebens Holmen. Geburt und Tad, Vergangenhei t,
Gegenwart und Zukunft schJingen hier ihren ReigenolO

Die Hausrneiqterin und der Schllchter
Elise und Alain, Henschen auf der hllchsten stufe irdischen Lebens,
begegn0n im Gerichtssaal z1·rei Henschen dcr niedrigsten Stufe,

HO

diese
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eigentlich nur Seha tten des Henschseins verkBrpern.

In ihrer namen-

losen Existenz sind sie Uberindividuell, mehr schon durutle KrHfte des
Jenseits, in ihrer Niedrigkeit Vorboten einer 1velt die urtfunlich ist:

der Welt des Todes.
So spricht die Hausmeisterin:

1c11 br:inge Orclnung in aile Angelegenhei ten. Niemand ist £rei,
der bei mir eingeht oder ausgeht. f!J:" 1v!f.hnt sein eigener Herr zu
sein - er vlandelt in einem Irrtwn: ich beherrsche i.rn Schlaf 'lllld
Hachen ibn • •••
FUr eure Hausmeisterin seid ihr geschaffen zu lachen und zu leiden:
Such nierna.nd zu entrirmen.ll

Gleich danach spricht auch der Schlachter:
Das Tier ist teuer, der Hensch ist billig. - In meinem
Schlachthaus stech' ich Tiers von f'rUh bis sp!it. Bei.Tageslicht ~
bei Lampenlicht und jeder Sticl1 sitzt. Die Kreatur verdreht noch
dumpf die Augen - schon reisst die Kette die Hinterhufe hach.
Das Schlachtvieh h.tlngt. Das Blut trieft in den Bottich. Ich bin
der grtlsste Schl!ichtere12

Kindheit und Heimat
Die Kindhei t der Frauen wurde schon dargestell t (st. 38ff.).

Die

Kindheit und Heirnat Alains t-TUrde auch bereits gegeben: sie zeigten den
Einfluss des Heeres auf Alain.

Die Landschaft der Heimat enthfilt die

Einfltlsse, die auf das aufna.l1lilef!ilU.ge Kind

wir~ten

zu einer individuellen PersBnlich.1<eit
.
"t-re1.tgehend

und die Ent't·Ticklung

beeilLf1.ussten~

I

Heirnat bedeutet

Stutte, die ihm

Ge.borgenheit~1.Uld in

unbec~ohtes

der Erirmerung "tdrd sie zur

Leben mBglich machte. Der zerst5rerische

st1.U"'m kann Alain In dem festgefUgten Haus nients anhaben.
Aber er ergriff mich n:i.eht hinter den dicken l1!inden, in denen
iQl! g~f'yl].lc1:).~. Ig4 ~{Ql1:t1~ y@yl}~~:p. Tch musste mich von mchtern
DaCh;'beschiii'zen-lassen," "8:U':( dent ··die Regenfluten barsten und mich
mcht netzten. Regen, sturm und· Frost - ein. Feuer brannte innnersind abgewehrt.

13
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Durch sein sp.!!teres Leben als Haler hat Alain sieh zeitweilig von

der Heimat abgewandt. uDann habe ich die Klippen und das Heer verlassen.
Ich habe mich vielleicht zu frUh dem Ruf entzogen. rr 14

In der lV-elt des

Unbewussten war das Bild der Heimat jedoch s"l;ets vorhanden 1.Uld tritt nun

zutage.

Die Heimat" die der Ausgangspunkt fUr sein irdisches IJeben vrar,

rr.ird jetzt zum Ausgangspunkt fUr

em

neues Leben in der Erkermtnis.

Schon ill Kindestagen lk1.1lte der Ruf. Teh stand auf Klippen mld die 1tJ'ogen bTiffen nach mir. Nicht um mich einzuschlucken ieh sollte sie zu mir ziehn aus Ungestalt und YJilte, aus der sie
tauchten. Denn die Helt hat ihre Sch~pfung nieht vollendet. Noeh
sind die eisigen Nebel nicht ervnlrmt. Doeh dr!f.ngt es zur Vollendung. ]'tl.hllos zerrinnt sie - doch 8ich filhlend erbaut sie slch.
- ;... In spUtren Tagen hatte ich den Ruf vergessen. leh lebte meine
eitIe Zeit 'hrie aIle. mch dann gemahnte mich die Stunde, als sie
rei! mu-. Das ,var, als ich vern unbezahlten Bild im Hintergarten
weglief und so den Vorhang aufriss - der mich vom Eiland der Verbanmmg nicht mehr trennt. - - Dort stehe ieh als 1~nichter, der
niemals schl!ifrig vlerden kann. Der Hornrui' der Entbehrung 't-rird
ibn inuner Hecken. Er \V'acht, dass sein Geftlhl nicht sehlafe. Dies
sehaffende Gef'Uhl, das namenlos und grenzenlos sieh weitet - und
rnHchtiger widerstr6mt, zu uns" die es entsandten. - - - - - 15
Die Helt ist irdi..sch, indem sie als das idealisierte Bild
der Heimat Alains den Hintergrund fUr das menschliche Tun bildet,
und 1iberirdisch, insofern sie zum Symbol ftir d3.s All l"rird, in clem sich
das individuelle Henschsein verliert "im schaffenden Gef'illll, .das
namenlo s und grenzenlo s sich weitet ll •
Der Baum

Die nrlltterlichen Symbole dominieren in del" Helt des Unb€1Vl1ssten.
Die Ursache hierfUr ist die Sehnsucht, zum Ursprnng des Seins, der im

Hiltterlichen vue im VUterlichen liegt, zurtiekzukehr en,

etngen Hiedergeburt teilzubn.ben.

tUn

hier an der

Die sttitte der Gcburt ist der Hutter-

schoss, und so stehen die Bilder des Unbmvussten weitgehend
m:i. t diesem in Zusammenhang.

~Jffibolisch

Aueh del' Bawn gehBrt zu cliesen Symbolen.
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Die Grosse Erdmutter, die alles Leben aus sich entstehen l!!sst,
1st vorzugm'Teise die l'lutter alies Pflanzlichen. Die Erd.f:ruchtbarkeit sri tuale tmd -mythen der ganzen vIel t fussen auf diesem archetypischen Zusa.rn.rnenhang. Die 1-fitte dieses vegetativen Symbolbezirks
ist der Baum. Als fruchttragender Lebensbaum ist er weiblich,
geb!lrend, wandelnd und nllhrend, ebenso 'Hie die BIY.tter, lIste und
Zl-reige in bezug auf ilm entho.Iten tu1d abhJ!ngig sind. 16
So ist die Palme in Rosanmnde floris als der Hittelpunkt· des

Lebens gesehen:
Ich rUttle Sie ein uenig und Sie vIer den zu sich kOmTnen, Fr!tulein.
Das ist nur eine Art von Bet1iubung, die von der unnattirlichen v~rme
kommt, die hier erzeugt wird. Schliesslich Hollen die Palmen auoh
wachsen. Alles bat seine Berechtigung. D9.nn muss man ein Glashaus
errichten, obwohl es ganz unrkqtfirlieh ist, in einer kalten stadt
empfindliche Palmen zu halten. Dabei dreht sieh alles um sie. Olme
den Palmenpavillon H!ire die Stadt gar nicht vorhanden. Er steht
durchaus im l/Ii ttelpunkt - nicht nur Srtlich auf dem Stadtplan.
Es hat viel Heitreichendere Beziehungen. Es gihG Viel Notwendi.ges
in der vJelt, das ist eben das Kalte - aber die wirkliche Lebensmtrme - die Palmen - J..7
Ebenso ist Alain die ursprUngliche EinsiCht in sein kftnstlerisches
Sch6pfertum inmi tten all der Pflanzen des '\1intergartens gekommen, wo er
Elise malte: "'vas sich in einern Unterstrom der sch8pferischen Zeugung
vollzog -

'WaI'UJl1

die Zeit, der Ort geH!lhlt

errechnet niemand. t1,18
wIDllt

'h"'ar:

liar:

die Gezeiten kennt und

Jetzt 1st es klar, warum dieser Zeitpunkt ge-

in der ftppigen Vegetation des Treibhauses vrar er dem Ursprung

alier Zeugung nahe.
Die 11erlnrlirdigkeit, class verschiedene Dramen Kaisers in einem
Treibhaus beginnen und enden, Hurde schon von II.F. Garten bemerkt, der
darflber schreibt: "By a curious coincidence, the three last plays

mentioned open in a hothouse - a s.ymbol of the charmed isolation of the
lovers in a. chill and alien 'tv-orld. u19 Diese drei Dramen sind Rosannmde
Floris, Alain und Eltse und Der G!irtner von Toulouse.
Hier ,·rird der Baum und das Pfianzliche S;yrnbol f1.1r den Archetypus

~

12
der Grossen Hutter, in deren Schaas das Leben der Helt seinen Anfang
genonnnen hat.

Der Brunnen
Ein ,..T eiteres mU.tterliches Symbol ist der Brwmen.

liegt der

UrsprtJ~g

und der 11ittelplIDkt.

der heilen Aussenwelt und der

~'iefe

In seiner Tiefe

Er stellt die Verbinchmg zvrl.schen

her.

Von einem solchen Brunnen redet frau Benler zu Rosamunde,

me

diese

ein Lied singt, das nur aus r1Eia-eia" besteht, also aus Urlauten.
Frau Henler: Obt-rohl es immer dieselben T6ne sind und keine Horte
dar-in vorkonnnen, ist es das sch6nste Lied, das ich kenne.
Rosamunde: reh habe doch keine Singstirmne.
Frau Benler: Du hast sie. Sie sitzt dir' glockenrein in der See+e.
Das t8nt aus Herzenstiefen. Und die tiefsten Brunnen sind die
klarsten. Du hast ainen solchen Brunnen in dir. Deshalb berU.hrt
as mich 50_20

Der Brunnen ist ein Symbol der

~·,Jandlungskra.f't,.

lJb~r

die

~~dlungs-

kraft des Weiblichen heisst es:
Aber auch bei den ~)TIbolen des Wandlungscharakters ist die Verbindung mit dem Elementarchara1cter des lveiblichen und mit den
Symbolen der Sehoss- und Bauchregion fast innner erhalten. In echter
Entsprechung zur Syrnbolik des K6rpergef!lsses baut sich das Obere
·auf dem Unteren auf und ist ohrie Zusammenhang mit ihm nicht zu
denken. Die Handlung erhebt sieh von der unteren Stufe und umfasst mese mit. 21
Kaiser schreibt in IDlnlichem Zusammenhang in seinem ,Aufsatz l{vthos:

De~ }Wthos stutzt sein himmlisChes Gezelt auf Ffosten, die tier
In die Erde versenl<t sind. Solcher Unterbau trligt und el""laubt die
ErhBhung des Gebildes dieht an den Hinnnel - unci rollt noch Himmel
und Sternenschwarm unter die Kuppel seines vereinenden. Doms •
.Niedrigkeit und HBhe - da.s rastlose Verlangen zu ein~ .
Bezirk seiner Wesenheit hoch und tief zu verdichten schreibt den
~~os vom Menschen.22
Auch die Symbolik des 1(8rpergefMsses ist bei Rosanmnde verhanden:

Ich sagte dir noch n.i..cht, dass lltLch nie mehr ein 118.nn berUhren
wird. Es soll mir streng vervrehrt, se1n, da En-rln starb und doch
mein Hun8ch erffiLlt vrar: mich zu verbergen - meine et,rige Liebe,
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die dieser Leib urnschliesst wie ein GefHss, das nicht betastet
1'1erden darf. 23

Vor ihrer Hinrichtung sagt Rosamunde:

Da ich enthauptet werde, 165e ich den Deckel von der Kapsel, die
mein Blut verschliesst, damit es aU8str8men kann und den Schmutz
abt-msctlen - .de das Hasser ein GefMss sHubert, das sich veruIU"einigte ••••
1ch werde rein sein, deIm mich vlRscht mein Blut rein. Es sttubert,
da es ausfliesst, dles GefHss, das ich bin - - geftllIt mit Liebe - wie Liebe alles ist - - und das Vollkonnnene so selten, dass rran es
heilig-ht1ten muss - und eine Schale sein, die fieckenlos gl!lnzt und
umfHngt·24
So

me

sich das K6rpergef!!ss auf das Untere aufbaut, stellt der

Brunnen die Verbindung von Aussen 1.Uld 1nnen her nnd ftihrt den Henschen

in den Urgrund des Seins.

Die Schlange

Die Schlange ist ein Symbol der Ganzheit des Seins, ausgedrUckt
in dar Kreisschlange.

Bei Rosamunde d.eutet sie auf die auf die Regionen

des Todes, sie- ist "das t8tende Hesser", 1,Jie Jung sagt. 25
-\y!ihrend des Verillhrungsversuches, bei dem Erwin Benler zu Tode
st~zt,

taucht dieses Symbol auf:

Ervrln: Henn HiI' einen andem Ausgang entdecken, mtissen -vr.i.r ihn
benutzen. 100 scheue keinen UrrMeg, urn diese Leiter in' den.Hades

zu vermeiden.
Rosannmde: Sptiter werden wir suchen. ~.l.i.r s:ind doch kaum eingedrungen - in unsern Dschungel von Dachsparren und id!1scheleinen.
Ho ho - hier verschlinge ich mich schon in eine Liane - oder zftngelt
eine Schlange nach mir, die mich tni.-t i11rem Schlangenleib umsclmUren
vr.i.ll, u.m mioh zu liebkosen? Schlangen sollen so verliebte Tiere
seine (Aus dem Dunkel rttfend.) Befreien Sie mich aus der Umschlingung,
Herr Er,iLn - ich bin doch kein Schlangenliebchen1 26
Das BildJ das Kaiser benutzt, stamrnt

tll.1 s

der griechischen

l~ifthologie.

Der Hades ist das Reich des Todes, und die F'rauen mit den. Schlangen urn.

den Leib sind die bIutdUrstigen H!inaden im Gefolge des Gottes Dionysos,
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dem Spender von Leben und Tod. 27
Die Tiare
flDas Tier steUt den Trieb und das Verbot dar, und der Hensch ist·
darum Hens~h, 1~eil er die anirnalische Triebhaftigkeit tl.beI"\vindet, II sagt
Jung. 28

In" Verbindung mit dem Archetypu5 des Kindes heisst es:"

Oft ist das Kind in Anlehnung an das ehristliche Vorbild gestaltet,
aber ent~dckelt es 5ioh aus durchaus unchristlichen Vorstufen, nl!mli.ch aus UnterV1el tstieren, 'lir.Le Krokodilen, Drachen,
Schlangen oder Affen.

h~ufiger

29

Diese Verbindung mit der Unterll1elt i st auch bei dem Haisenldnd
Rosamunde vorhanden.

Sie beob:1.chtet eine Eidechse und sDricht clabei:

Mich lieben Tiere. Teh habe Begegnungen mit Tieren gehabt, die
an das Hunderbare grenzen. Die Z!lrtlichkeit von Fischen - keiner
kennt sie. Einmal am Rande eines Fisehteichs - (Abbrechend)
Schwester, sind KrBten gr!!sslich? Feiste, mit 1'Jarzen fibers!tte
Kratenleiber - die sollten ausgeschlossen sein? Von dieser Inbrunst,
die aller Kreatur zugeteilt ist? Die licben muss - sonst untergeht?
Sie hat dooh Angst varIn Untergang - drum liebt sie und erhttlt die
Sph~pfung, die 1'mnderbare. "Y~Bte, Fisch und iehl
Handa.: Sie k8nnten dieser Eidechse nicht den Kopf zertreten?
Rosamunde: 100 vrtlrde mcht mehr glticklich schlafen kBnnen. leh
wiire doch nicht vTGrt - dass mich die VBgel im Schlaf aufsuehen.
"Janda: Has ist derm das?
Rosamunde: Das tr~urnen Sie nie? Daftlr nnlSS man doch seine TrH.ume
offenhalten: . Henn die VBgel fliehen und Zuflucht suchen. Hir kommen
sie gefiogen. Vor den Verfolgern aus der Dunkelheit. Das sind die
riesengrossen Flederm!!use· mit H~iulern von Y~okodilen. Die schnappen
.und klappern it?- der Luft - das scheint "de lJind~ der um die Meher
heu.lt - und doch ist es die Jagd auf aIle bunten schBnen VBgel, die
auf der Erde niegen. Teh bin ausersehen sie zu schtl.tzen. Nein
Ruhm muss gross sein, denn sie kommen von Helt her. Dann bin ieh
mitten in der Naeht - ich stehe aufrecht und breite meine Anne aus,
um· al1e aufzunehIIl..en - bedeckt von del' Gefiederpracht und tSnend
von ihren reinsten Vogelkehlenmelodien ein singender Vogelbaum1 30
Diese Verbindung mit den Tieren zeigt RosamtUlde als ein

das nicht in dem Bereich des }~enschliChen Zi1 Hause ist.

~'lesen,

ROSAl-IDNDE ALS DEt\1ETER-HEKA TE FIGUR

Der Tod Rosamundes schliesst einen Kreislauf, der mit ihrer
Kindheit als \'Taise bega:rm.

Schon bei ihrem Abschied von

~Ulliam

im

Palmengarten sagte sie:

In tilgt sich die letzte Spur unsrer Begegrllll1g aus, \V'enn 1dr aus
diesem PavilIon gehen, in den ich dich heute vdeder zurtickgef1lhrt
habe, um den Kreis zu runden, der nun mit Anfang und Ende alles
einschliesst und nichts mehr von aussen hinzu1&~st'l
So spricht sie auch am Abend vor ihrer Hinrichtung:
Noch einmal schicke ich dir Botschaft.

Es ist keine Ietzte

Botschaft - es ist eine ewige Botschaft. - - nann kann meine

Stimme versagen. - - Doch ",rie der Hand sich rundet, h8rst du
sie unvergHnglich an. - - - - Glaube mir, \1illiam - denn siehl:
icl1 habe den Hond nicht zerbrochen. Unversehrt ist der Y.reis seines
Lichts, das sieh \'Tieder vollendete. 2
Die Verbindung Rosamundes mit der Unten,re1t kam schon durch die

Bilder des Hades, der Schlangen, der Tiere und auch des BalUlles zutage.
Ihre merk1vli.rdige Beziehung zum Nond vru.rde bisher nur

beil~ufig

erwIDmt.

Jedoch stellt gerade ihre Verbindung mit dem Hand Rosamunde als die

Erscheinung dar, als die sie bisher angedeutet wurde: eine Demeter-

Eekate-Korefigur.
Der Mond ist Rosamundes eigentliche Verbindung rait der Welt des
lJberirdischen, so vTie er der Bote Rosamundes an Hilliam ist.
Das l\m.dchen: Siehst du den Baten?
Der Harm: Hinter der glMsernen Kuppel die }londsichel - noch karg.
Das Hl:\dchen: Dann schvrlllt sie - derm ich belade sie rrti.t Gr1lssen
fUr dich. Und ntit geh!lufter TJast gleitet der volle Hond zu dir
und du ninunst alles an elich, Has ich cur schicke - und den entladenen Kahn gebietest du auf dem Ozean der Nacht mir zurUck, um
neue Fracht zu verlangen, die ich dir ir:nner zu wenig entsende.
Hirst du mein Hondschiff er-Ha.rten? Ungeduldig?
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Der Hann: Vergisst du es me?
Das Hl!dehen: Zerbr!!ehe ni.eht aIle 1,·Telt, Henn ich es verg!tsse und i.m Sturz der Gestirne zerschellten nicht auch 'tar? Hill ieh
denn sterben?
Der H:3.nn: So lebst du, solange der Hond fiber mir erscheint?
Das Hadchen: Hi t des }londes mdger Ankunft tiber dir kann ich nicht
vergehen·3
Ihre Kranlcheit zog sie sich indirekt dureh den Hond zu: .

rst aie mondst\.chtig?
Anfangs dachten auch vrlr es, doch ist sie davon frei. Ihr
ist nur eigentUmlieh sich von der eraten Sichel bis zum Vollmond
im Freien aufzuhaltene4
Handa:

Bruno:

Beirn Licht des Hondes erfHhrt Handa das Geheimnis von Rosamundes
Liebe zu 1filliam:

Der Hond aber enteilt und erhielt nicht die Fracht, die du
erwartest. Ach - du en'Tartest sie, ich 't",eiss es. Auch voll bren-"
nender Ungeduld, vTie ieh sie h!tufe in die silberne Sichelschale,
die Die den lfberi1.uss fasst, den ieh ihr spenden will, und immer
zu frfih Hegsinkt - voll und doeh leer ••••
Nur noch von deinem Silbermondlicht, ckl,S ieh fleckenlos t,riderspiegeln vul1. - - - - So hell dein -Schein - so vall die Fracht.
Nun haba ich meh beladen - nun halte ich dich nicht mehr
nun g~ei te in deinem blauen Monc1rneer hina b zu ihm.

5

TItre·letzte Botscllaft sendet Rosamunde wieder fiber den Mond:
Nocq einmal schicke ich dir Botschaft. Es ist keine letzte
Botschaft - es ist eine e't·Tige Botschaft. - - Dann kann meine
Stinune versagen. - - Doch Hie der Hond immer sioh r1.1ndet, hBrst
du sie unvergtf.nglich an. - - - - Glaube mir, TtJilli.am - denn siehl:
ieh habe den Hond nicht zerbrochen•.•••
Ich bleibe Rosa.munde. Die mdg den Mond belti.dt,,-ftir' dich ·mit
Liebes1'Torten - - und da del" Hond ewig ist - sind meine Liebesworte
eng - vlie der Hond - - 6

e.G.

Jtmg schreibt fiber die Korefigur:

In der praktischen Beohachtung tritt bei der Frau die Korefigur
als unbekanntes junges H!ldchen auf; nicht selten als Gretchen und
une~eliche Hutter ••• Des Bftern gleitet die Kore- und ebenso die
r'bltterflgur tlberhaupt ins Tierreich ab, dessen beliebteste Vertreterin die Katze ist, oder die Schlange oder der B!tr, oder· ein schHarz'es UnterHelt smonstrum, lrLe das Krokodil ode~ salamander- und
saurierartige Hesen. Die Hilflosigkeit des jungen HB.dchens liefert
es allen mBgl:Lchen Gefahrcn aus, z.B. von Ungeheuern verschluckt
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oder rituell 1de ein Opfertier geschlachtet zu 1rTerden. Oft
sind es blutige, grausame, sogar obsz8ne Orgien, denen das unschuldvolle KL'1d zum Opfer reUlt. Hanchmal handelt es sich tun
eine eigentliche Nekyia, eine Hadesf'ahrt 'lUld Suche naOO der
It schlrer erreichbaren Kostbarkeittl, gelegentlich verkntipft mi. t
rituellen" sexuellen Orgien oder Opfern von Henstrualblut an den
Hond•••.
Die IfErc1lmltter" ist irrnner unterirdisch und hat gelegentlich
Beziehung ZUJTl Hond, entHeder durch das schon eI1.nihnte Blutopfer,
oder durch Kinderopfer, oder sie ist mit einer Mondsichel geziert•
•••Das ~mdchen ist sehr oft char~cterisiert als nicht gffi~Bhnlich
menschlich; es ist entweder unbekannter oder merlo-rlirdiger Herkunft,
oder sieht seltsam aus, oder tnt oder erleidet merkwtlrclige Dinge,
worauf man auf eine besondere, nwthische Natur des N!i.dchens schliessen muss.7
Praktisch aIle der von Jung hier angefUhrten HerlDT1ale sind bei
Rosamunde vorhanden:
scha.rt;

die merkl'/rlirdige Herkunft; die uneheliche Hutter-

die Beziehung zu den Tieren mit UnterH'eltscharakter; die Hin-

weise auf den Hades; die Tatsache, dass sie sich als GeftLss einer Kostbarkeit ansieht: der vollkonnnenen Liebe; die Bl-q,topi'er, Kindesmord miteirigeschlossen, und letztlich, lllre Beziehung zum Hond.

Die Korefigur becleutet in der griechischen Hytholo gie eine
H!tdche!lgestalt, die unter dem Namen Hekate Beziehtmgen zum Hond und
ein demetrisches "Jesen hatte.

In dieser Personifizierung vrurden drei

Weltaspekte, ein mRdchenhafter, ein mfttterlicher und ein monwlafter
vereinigt. B Die Korefigur tmrde als KBnigin des Todes verehrt9, gleichzeitig als Doppelg!tngerin der Demeter und als Vertreterin des I·londes angesehen, zu dem sie engste Bez~ehungen hat. IO
Hekate lmr die Herrin der Gespenster, die daran mahnte, class in
der geordneten Zeuswelt auch einem chaotischen Bereich Raum gelassen
werden musste, ,in dem sieh die Gestaltlosigkeit der Un'Telt als UnterHelt
'tveiter erh~ltell

I

It

Ausser dem Koretum, der Bezi ehung Z'u.m Honde und zu einem

u:n'reltlichen Gespensterreich., geh5rte auch eine Art HUtterlichkeit zur
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Idee der Hekate.

Sie lar ebenso

me

die Artemis oder die Hutter Erde

selbst kfJrJfoTOP;[, , Amme und Ernlihrerin aller, die nach ihr g~boren Horden
sind.~12 In der Demetergestalt 1st sie die GBttin, die die gUnstigen

Jahreszeiten bringt, die GBttin der Naturzyklen, ebenso Hie sie die
G6ttin desoGetreides,der Frucht, der Bl~tter und Blumen ist. 1 3 Die

drei Aspekte - der

Charal~er

dar l1Utterg8ttin, derjenige der

Getreide~

g6ttin und der der GBttin der geheirnen Einsicht - geh6ren zur Demetergestalt, und keiner von limen rrtire vlegzudenken.14

Eine Art Unsterblich-

keit geh6rt zu den Gaben der Demeter, ausgedrftckt :i.m sterbengleichen
Verschvr.i.nden und in der auferstehenartigen Rtlckkehr im Naturzyklus. 15
Ausserdem 1'mrde diese Demeter-Hekate-Korefigur mit Persephone identifiziert,

die mit Hades, ihrem Nanne, die Unterwelt regiert. 16
Die BedeuttUlg der Hondsichel, die mit diesen Gestalten verbunden

ist, liegt darin, dass die

mondf~rmige

Sichel seit uralten Zeiten das

'~erkzeu.g f'I.\f! da-s Absclmeiden des Samentragenden Har, des Getreides. 17

rm'Hintergrund dieser Gestalten - Hekate, Demeter, Persephone, lassen sich Zusammenh!inge erkennen, die fUr den :Henschen ':U'ttbnliche

Probleme sind:

barkeit. 18

Hochzeit und Tod, Grab und Brautgemach, Tod und Frucht-

tlDie Welt del' Fruchtbarkeit und des Todes steht hier im Zu-

sammenhang mit den vom Hond beherrschten Heltaspekten. 1t19

uHas der Hond

da. beleuchtet, ist w:i.ederum 8ehr z'Vreideutig: einerseits erscheint cIa

mfttterliche" Sorge und Wachsenlassen von allem Lebendigen, andererseits
wiederum. Unanst!indiges und !£tldliches. n20
Aile diese Aspekte des GebHrens und TBtens sind in Rosamunde ver-

einigt, und nur wenn man sie in diesem grBsseren Zusarnrnenhang sieht, ka.nn
man das f'ltr jegliche Logik unbegr'eifliche, todbringende 1'lesen Rosannmdes

annHherhd verstehen.
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Noch am Schluss des Stllckes bewegt man sich im Kreis des nwthischen
Geschehens, werm itlilliam beim Schein des Hondes nfl-stert:
Nun ist die Spitze der Palmen Uberschritten - - - -~so weiss
- -

so

rein - - - - unsterblich .... - - - Rosanronde - - - - - - - - - .

----~---21.

ras Attribut

der Unsterblichkeit vn.t1'de bereits im Zusammenhang mit
~

Demeter erw!!hnt.

Die Reinheit Rosamundes ist als letzte Eigenschaft

auch inl:1TJY'thischen Vorbild gegeben: :iJn Zusam.'J1enhang mit dem Ariadnel-rythos.

In ·Ariacme spiegeln sich die Eigenschaften der Demeter und Kore-

gestalten. 22

Nan 1ibersetzt ihren Beinamen '1noV?I gewBhnlich als IJdie Hoch-

heilige. n23
\valter F. Otto schreibt dazu:
Aber das 1vort lIheiligll kann einen christlichen Leser nur irrefUhren. Auch die Ubersetzung ~treinn, die ebenso nahe liegt, befriedigt nicht, weil unser Begriff del" Reinheit vom Moralischen
Y~um zu trennen ist.Hit den 1-lo.rten lIunberlllirtll 1U1d llunberlthrbar fl
. kornmen lvir der eigentlichen Bedeutung .am rilichsten, abel" l,Tir mUssen
dabei an die Unberilllrthcit uhd Unbertihrbarkeit der dem Henschen
entrlickten; seinem Guten vJie seinem BBsen .f:remden Natur denken.
Sie ist dem GBttlichen nahe, und darum ist meser Begriff der Un...
be~tllirbarlceit zugleich mit dem der Verehrungm~di8keit verbunden.
Der· Kultus und das alte Epos geben dieses Pr!tclikat nur Heiblichen
Gottheiten, und z'tvar solchen, die clem geheimnisvollen Bereich der
. Erda, des feuchten Elementes, des 'Herdens tmd des Todes angeh6ren:
Artemis, Kore, Demeter, Aphrodite. Thnen allen steht Ariadne durch
~esensve~~andtschaftnahe.

24·

In diesem Zusarmnenhang ist es aufschlussreich zu sehen, dass Kaiser

in einem Brief vom 24. Dezember 1939, gerichtet an Caesar von Arx, von
einem Entwurf i'fir ein Drama. mit dem Titel !,riadne spricht, das nie geschrieben -';'JUrde.

Aufschlussreich ist es aber doch, dass er sich mit

diesem 11a.terial beschl!ftigt hat, zur Zeit da ar Hosamunde

J:i~oris

und

I

1

I
j

Alain und 1:!:Lise schrieb.

Das .Drama Ariadne sollte in der Gestalt der

Geli.ebten des Gottes Dion,ysos den Aufenthalt Nietzsches in Tribschen und
r.:eine Freundschaft mit Cosima 1'lagner darstellen.

ABSOLUTES DASEIN: DAS NYTHISCHE SEIN ELISES
Der mythische Hintergrund und die Bedeuttlllg Hosarrnmdes ist ein-

wandfrei endesen.

Ebenso vde Rosamunde gehBrt auch Elise durch ihr

archetypisches v,Taisen-kindschicksal in den Zwischenbereich des "a Us dem
Dasein noch nicht ausgeschieden, und doch nicht zu seine III Andere
Erscheinungen, 1de die Hausmeisterin und der Schlij,chter, deuten auf die
gleiche Region einer Z-vTischen"lelt hin.

Durch das Element des Hassers,

das Alains Jugend prHgte, 1drd das Symbol trdes zeitlosen Elementes der
Entstehung und lj,Tandlung,,2 miteinbezogen, das in der Verbindung mit Elise,
die Tod und Verbannung bringt, alle Dimensionen der menschlJ.chen Mstenz
darstellt.
Es ist der Tod Dapperres, der in Alain die Erkenntnis der Totalit!tt
'des menschlichen Daseins rei fen l~sst.

Diese Erkenntnis ist in ihmdurch

sei.'Yle nahe Beziehung zum Meer schon unbetmsst vorhanden, und 1drd bei der
Liebeserlcl!1.rung Elises Htu1rend des Gerichtsverfahrens tiber den Tod Dapper-

res zur be't-1ussten Kenntnis.

Das Leid der Trennung durch Verbannung lililt

die Liebe entfacht, und die Liebe gm-rHhrt ihnen Einsicht in den Urspr1U1g
des Lebens, tlden heissen 1'rieb der SchBpf\mgll •. Durch Elise vn.rd Alain

zu einem neuen Sein geboren, und vor ihnen liegt eine Zulronft, tlwo Zeit·
verblasst, um EI'n.gkeit zu 'Herden ll

,

und I1SchBpfung - Lust und Leid aus-

gleichend - in Herrlichkeit sich endet.")

Beide. sind zu einem absoluten Sein vr.i.edereeboren, da S solches
Handem ausschliesst, vue es im irdischen 'Bereich die Fflicht der
Henschen ist.

lIDas Sein bedingt das F..andeln," sagt dar Gerichtspr!isident,4
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tuld das absolute Sein Elises bedingt absolutes Handeln, ungebunden an
menschliche Konventionen, LUge und Hord miteingeschlossen.

Es ist ein

Dasein jenseits von Gut und Btlse.
Das Sein Elises ist trabsolutes Iasein fl ,

~de

Griechischen Dramen zurUckblickend feststellt.5

Paulsen von den

Hit einem solchen

Anspruch auf' a bSblutes Sein befindet man s ich :im \vesen der Hythologie,
die versucht, "die Unendlichkeit des tlberindividuellen, organischen

Lebens zu erfassen.,,6

In der ltrthologie erlebte man flein Uberindividuel-

les Schicksal•••• ~~ erlebte es, das Sein gleichsam als Kern des Kerns,

als eigenes Seine u7

Die Rttckkehr Elises in l1berindividuelles Schicksal

vollendet einen Kreislauf, der mit ihrem.:o; archetypis chen 1'1aisenkindschicksal begarm.

IIVOLLENDETE REINHEIT lST EINFALT"

Dieses Hort Laotses, dem Drama Rosamunde Floris vorangestellt,

lrnrde von Eric Albert Fivian als Holm

betrachtet~

Und doch hat es eine

Berechtigung,als }Iotto ernst genorrnnen zu t-rerden, und zwar nicht nur in
dem Sinne der Reinheit, vde e1" bei der Demeter-Korefigur festgestellt

tmrde.
Der Hensch im l-lythos lebt :iJn
er ist.

dassen Erleider

Es ist eine Helt, die von Dfunonie, dumpfen und tiberm.ftchtigen

inner en Y\X'!i£ten geleitet ist.
del"

~erindi viduellen,

rrvthi~che

Es ist eine uner16ste 1oJelt, und doch ist

:Hensch g1llcklich darin und geborgen, derm ihm ist nicht

bewusst, dass er das Sein als sein.eigenes Sein erlebt.
Dieses Belmsstsein konnnt in der Antike mit Sokrates und seinen
Schiilern, deren Suche nach dem Logos die Grenze zog zlnschen der Helt
und dem tllch tt •

Von ihnen vTU.rden im diskursiven Denken l:lethoden entwickelt,

mit denen der Denkende sich seIber pr11fen kann und del" Handelnde sich
mm selbst als Urheber seiner. Taten und Unterlassungen erfasste.
gewann er Urteil fiber sich selbst - ein personales

Damit

Ge~nssen.

Gerade davon ist hier ke1.n _lUlzeichen vorhanden.

Die Henschen hier

sirid sich einig mit sich selbst und glauben, die HeltordntUlg verstanden
zu haben..

So gehorchen sie mLt U'berzeugung dem Gesetz, das in ihrer 1'lelt

als 1.ll1verbrU.chlich

gilt~

Sie handeln in ihrer Art "reinen GemUts ll , vrie

die HeIden der' homerischen und althochdoutschen Epen, die in ihrer Art
fast kincUichen Gemtl.ts Geffihle vue I-Iass und Blutrache als heilig ansehen.
Das bedeutet nicht, dass Henschen mit diesel' Genrlltsauffass1Ulg nicht mit
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einer gel'nssen Klugheit oder Schlauheit handeln konnten.

Ihr Handeln

entsprang aber einer Art Kollektivvernunft, halbbewusst, naturhaft oder
sogar llbaroo.nsch" anzusehen.

Diese Einfalt, diese ureine Geml1tsverfassung", die sich auf kein

perstlnliches Gewissen beruft, findet man bei Rosamunde, ja auch schon
bei EJise und Catherine :in ihrem Handem mch einem h8heren Gesetz, so
dass das Hotto IIVollendete Reinheit ist Einfalt" auch auf die Dramen
Alain tmd Elise und Oktobertag fibertragen 1-Terden karm.

KAISERS VISION DER DICHTtTI-JG IN SICHT AUF DEN :rvrENSCHEN

Vieles ist tiber Kaisers Vision 'VOn der Erneuerung des Henschen
in den expressio,nistischen Dramen geschrieben vTOl"den.

So muss es einem

zu Denken geben, wenn Kaiser ein Drama ,·rie Rosannmde Floris
kflhnste und vollkommenste Dichtungll nennt. l

tI

seine

Es bedarf einer Revision

seines Bildes als lIDenkspieler u oder nDrameningenieur", wenn man seinen
Begriff von der Aufgabe der Dichtung erfassen will.

Hennman U.ber Kaisers

Rhetorik hinweg zu seinem sich irrnner ldederholenden Begriff der Dichtung

wrst6sst, so muss man erkennen, dass sich in emem sp!iten Drama me

~.~

Rosarmmde J.i'1..oris Ideen ven1.rklichten, die schon zwanzig Jahre vorher
niedergeschrieben rmren.

1919 schreibt er in einem Brief an Ha.ns Theodor Joel:
Also; warm vr.ird ein 1"lerk angefangen - beschlossen? Han 'tvUrde einen
Kalender der Seele erfinden mtissen - und roan 'tdrd ihn nicht errechnen.
Oder soll ich die wachsende Gestaltlmgsftlhigkeit des Dichters zum
l1ass seines Schaffens nehmen? NBtig ist sie - doch gering vcr der
Vision.
Die kleine bequeme Unvrahrhaf'tigkeit einer Chronologie meiner
Bfihnendichtungen kann ich mir so nicht roehr ge1-fcihren - es gibt einen
Anfang, der vor allem Anfang ist, den vrir mcht emessen, l.U1d verschwindet in die Unendlichkeit, die "rir ebenso'Vlenig a1?tasten.2
,

In seinem tUldatierten Essa.y Dichter und Regisse1.t£ heisst es:

''las gibt das Leben her - das ist der Anruf, den der Dichter in den
Tag an jedem Horgen spricht. Hit jedem Horgen verstltrkt.· sich der
Anspruch des Fragenden. Die gro sse Flille des Seins wird leer vcr
solchem instfuldigen Verlangen. Hieht mehr das Leben kann die
\Vlins,che des Dichters erftlllen - in die Pausen des Geschehens lUld
die Leere von Erleben setzt. er sein Herk. Es wird zur Tatsache,
was ich anfangs berUhrte. Die Impotenz macht den Dichter produktiv.
Hier ke:iJnt der \'Jille zum 1'Terk - hier schHingt sich die Brficke von
Tod zu Leben - und nus solcher f.'f..llichterlichen Erfahrung stellt sich
das 1-lerk als TurIn des Schueigens in die Hittagswl1ste des Daseins,
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das ohue G~ten und \--1H.lder die Sehnsucht mch GHrten und 1m-ldern
of,£enbart·

3

Bereits aus diesen Abschnitten kann man ersehen, dass Kaiser
in seiner Dichtung ttber das Leben hinaus lVill.
:.'~rahrungsbereich vordringen,

liegt"

Er 1dll in emen

der in der nicht flabtastbaren Unendlichkeit n

in den Bereich der tlf'U.rchterlichen Erfahrung ll ,

von Tod zu Leben" sch1dngt.

1-10

sich "die Brllcke

Nit diesen Erfahrungen hat er bereits die

TotalitHt dar menschlichen Existenz als die Aufgabe der Dichtung vorgezeigt.

1922 drftckt er das in seinem Essay Dar kommende Hensch so aus:
\jorauf" grilndet sich das \-Jissen vom mBglichen Henschen? lch sage
das Hert: Dichtung. Denn ich bin der Ansicht, Class jene zusannnenfassende Kraft, die des Nenschen besondere Eigentfunlichkeit ist,
im Vorgang der Dichtung heute den vorlMufig bevreiskr!tftigsten Ausdruck. hat. !In Bet-reis fUr des Henschen prfistabilierte Vollendung,
die er nur aus UnbevRtSstheit in Bm,rnsstheit herauffUhrenmuss!
Das ist sein Heg - sem Herk .- und sein 2ie1. Dichtung umfasst
den Bezirk aller F&higkeiten und stellt sie unter das Gesetz einer
Au.swirktmg.. Aus den Zuf&11igkeiten der Erscheinung - des stoffs
tut sich triumphierend die Idee aus: die Idee, die ein All ist ein zeitlos Gegen,~rtiges - ein gegenwMrtiges Unendliches:
begriffen vorn Menschen - nur begreifbar fUr Henschen. Der Mensch
ist das All - a.lThier, allda - allfern, aJJnah - allseiend, allgegenwtirtig. Dichtung proklamiert die Synthese Henschl
•••Dass der I1ensch l'..icht Stttclu,rerk sei - sondern planvoll ein
Ganzes: es vr.trd schon ira ltythos vorgesagt (in dem die l·Tahrheit
von Unmfindigen redet). Harsyas unterliegt Apoll: Harsyas blies
die Fl6te und bllihte1::ilasend die Backen zu B~uchen, die das Ebenmass des menschlichen Gesichts verzerrten (Apoll spielte mit sch8ner
Geste die Leier). Almungsvoll 't-mnderbar fein die g;riechische At1ehnung dea ftberbesch[ftigten Menschen - der eine Tntiw{eit vollf'flhrt, die dasvon Ursprung eingesetzte Nass tr5e'rschreitet. Der Hensch ist ganzt Tl'las vor uns tastend geahnt iru.rde - wir vrissen
as je"t,zt mit Gesetz und GUltigkeit14

Man kann den "Bezirk aller F!ihigkeiten" eines Henschen durchaus
als rein k6rperliche THtigkeit auffassen, Hie es :ja. Arnold Heese in
sehr IDmlichem Kontext bei Kaisers Essay Der gekonnte Hensch nrl.t einer
gewissen Berechtigung getan hat. 5 Die Synthese "Hensch", cUe Kaiser
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hier proklamiert, scheint jedoch ftbel" eine derartige BeschrHnkung

hinauszuweisen.

"Der Hensch ist das All II: das i st mehr als i'Ur acht

Tage mit einelll anderen Henschen die

F!l.higkeiten auszubilden.

T!iti~1{eit

zu uechseln,

Ulll

neue

Der l·Iensch ist I1ier als I-H.krokosmos gesehen,

der aile Eigenheiten und Schicksale der organischen Kreatur in sich
vereinigt. Das kann sowohl den geordneten Kosmos bedeuten me .Chaos,
das der Dichter "m.i.tleidlo s und bar del" pnicht des Erbarroens,,6 sichtet.
"Ieh leba nicht dies Leben, um zu stel"ben - sondern urn den Tod
in mein Leben zu ver\·randeln,11 schrieb Georg Kaiser von sich selbst. 7

\venn man an die Themen denkt, die Kaiser in diesen Dramen aufiTirft, dann

kann man nicht umhin darauf zu schliessen, dass das eigentliche dichterische Anliegen Kaisers die Frage nach der Existenz des Henschen ist.
Die Frage nach dar Existenz des Henschen f1lhrt den Dichter in den Bereich
des Hythischen und des Religi6sen.

Die Frage der Religiosi t~t Kaisers

sei dahingestellt, seine fortschreitende HinvTendung zum Ny-thos dagegen
ist offenbar.

Bier findet Kaiser seine lISynthese Hensch", denn ,de

Kaisers Dichter-Zeitgenosse Broch einmal sagt, umfasst der Hythos t1die

TotalitHt der menschlichen 'Hesenheit H • 8

KAISERS AUFFASSUNG DES HYTHOS

l1Uchtig schafft Hythos im Sinnbild - und im kleinsten Ding des
Splitters eines furns, den er aus Hurzel in den 1t.Jeltball gestossen
zum Riesenschattenbatun des W'e1talls erheb:b, beHeist er seine
sch6pferische f~cht - die Menschenmaeht ist, wenn sieh der Mensch
entscheidet: im Geringsten das Unendliche auszudenken.1
Diesen kleinen, letzten Abschnitt des Essays l1Y:t:hos (1919) benutzt
Arnold Neese,

tun

den ganzen Essay dahingehend

~u

interpretieren, dass die

Verobjektivierung des Denkens und der Spraehe bei Kaiser eines der

Wesen~nerkmale der dichterischen Sch6pfung sei. 2
allerdings die

~vesensmerlanale von

Damit l&sst Meese

Kaisers Itrthosau.ffassung vollkommen

auf der Seite liege.n.
Das ldrd 2ie1 von Kunst, die formt: Einheit zu Holben tiber Zerstreutem-Zerrissenem. UnaufhBrlich vlird I"lythos erfunden, der Forschung naeh dem Ursprung der VernichttU1g der Einheit ist, deren
verborgenes Vorhandensein die Kraft unserer dauernden Sehnsucht

bel-1elst·3
Die Zvreiteilung des Henschen in Trieb und Vernunft ist die Ursachec

dafiir, dass der Hensch nicht mehr den Einblick in die Geheirrmlsse der
Sch8pfung besitzt, deren archetypischeIWld nwthische:. Sinnbilder im
Unterbevmsstsein des Henschen noch vorhanden sind.
Vom Frucht~:l.lrm des Gartens Eden fHl1t die verbotene Frucht in die
ungehorsanF.:verlangenden HM.nde der ersten Henschen - und Has nun
gesehieht, vr.i..rd Hie rasch tiber den ganzen Helthim.rnel aufttirmende
Ge1vitterwolke, aus der Blitz schlMgt, furchtbar: EDUleit ist zerschnitten - und das Henschenvresen in Trieb und Vernunft z1Veigeteilt.
Nicht mehr Ei..nheit - nicht mehr in Unbedenklichkeit Gatt nahe.4
Die

~ttrilihe

'VTar es, Has dem Henschen die Einhei t schenkte.

Gottn1!he sucht der Hythos uiederzufinden•.

Diese
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Der Hythos stUtzt 3ein himmlisches Gezelt auf Pfosten, die tief
in der Erde versenkt sind. Solcher Unterbau tr!tgt und erlaubt die
Erh8hung des Gebildes dicht an den Himmel - und relit noeh Hirrnnel
tUld Sternsclnrarm unter die Kuppel seines vereinenden Doms.

Niedrigkeit ttnd H5he - das rastlose Verlangen zu einem Bezirk
seiner Hesenheit hoch u..'I"ld tief zu verdichten schreibt den I~trthos
vern Henschen.5

flier' erscheint 'H:i.eder die Idee von der

tI

~3jm.these

Hensch", 1-lobei

deutlich nicht von rr!ltigkeiten des Henschen die Rede ist, sonde1"n uHoch"
und Utier rt seiner

~vesenhei~

zu vereinigen. Die \vesenheit ist aber, dass

Leben und Tod das Sein des Nenschen best:i.mmen.
Lachend schreibt Platon den Hy-thos der ZHei teilung des Henschen
bin - und verst&rkt ihn sofort ZUlli grossen Sinnbild weitester BeziehtUlgen. Aus Lc1.chen entsteht staunend Stille vcr solehen Konse-

quenzen·6
Die Ztveiteilung des Henschen bei Plato ist die, in der die Seele
des Menschen am

unverg~nglichen

Sein der Ideenwelt teilhat.

Eingegangen

in den K6rper, iat sie jedoch :i.hrem 'tmhren Ursprung entfremdet.

Gleich

den Gefesselten, von denen Plato in seinem HBhleneleichnis erzID1lt, ist
sie, solange sie dem KBrper verhaftet bleibt, ein Sklave, der in fremdem
Dienst Fron leistet. Hur Erkenntni s kann die Seele befreien.

Daher ist

bei Plato nur der denkende tmd erkermende Teil der Seele unsterblich.
Blei1?t sie dem VergHnglichen verfallen, so nmss sie in immer neuer VerkBrpertmg im irdischen Schattenreich erscheinen.

einem

~v.ischenreich.

Del" Hensch lebt also in

Er ist weder in der Welt der

verg~glichen

Dinge

und wesertlosen Schatten ganz zu Raus, noch in del" Welt dar evdgen Urbilder.
Es ist der Bereich, den Kainer in einigen seiner Dramen zu zeigen ver5Ucht.
Hythos bemUht sich in linder Vermittlung: er macht schuldlos in
Schuldigkeit - erkltlrt dcutlich schHcres RB:tsel und legt noch an
die Sch't'l&rze der lichtlo den Erde den sormnert-rei ssen Schein milder
Heiterkeit·

7

1m letzten der zitierten Abschnitte, die, vrohlgemerkt, auch

nicht den vollsttlndigen Essay wiedergaben, gtbt Kaiser einen Hink,
dem zu folgen sich lohnt: !vV-thos macht schuld10s in Schulcligkeit.

vlenn man von diesem Gesichtspunkt aus Kaisers Frauengestalten
betrachtet, versteht man, 1iieso sie alle am Sehluss der Dramen, als
schulcUos hingestellt Herden k6nnen: lveil sie

~rthische

Gestalten sind.

Kaiser hat wissentlich Frauengestalten zu soleh m.,vthischer SeinsvTeise
emporgehoben, sind doeh die grossen Hythen lVie der Demetermythos, oder
die Hysterien von Eleusis und sogar der Dionysosmvthos Frauenkulte.
Das Bild der Frau erl-Teitert sieh im Hytho s

Z1.Ull

Sinnbild der Grossen

Nutter, dem Ursprung des Lebens, der zugleich 3itz des Todes ist. 1m
Urbild der Frau mischen sich Leben

tUld

Tod, Sterblichkeit 1ID.d Etdgkeit auf

wunderbar'e "'leise, die l'tythos zu ergrllnden sucht.

HYTHOS mID DEH. GESITTETE HENSCH
Alain und Elise und Rosa.r:n.mde Floris, die zwei Dramen, in denen

JrrtJt.hisches Sein

JI

ge'tdssenJ.ose" Henschen in ihrer TBdlichkeit

ver

Augen

fUhrt, sind in den letzten einundhalb Jahren geschtieben'tvorden, bever
Georg Kaiser als Ge!ichteter das Land fliehen musste, das den "Hythos
des zwanzigsten Jahrhunderts lf proklarniert hatte.

Bereits 1933

l-Tar

er

als Kulturbolschewik abgestempelt l'Jorden und hatte Druck- und Aufi't1hrungs-

verbot erhalteno

Seine Opposition zwn Regime tat sieh in Schauspielen

wie Del" Soldat Tanaka, Del" englische Sender, l'QaHi tte,X:' Die LederkBp=\e
oder Das Floss del" Hedusa kund, tmd 't-J'enn man Kaisers Die Gasgesellschaft -

Il1egale FlugblIitter gelesen hat, bleibt kein Z'tveifel ilber Kaisers politische Position.

DIe .Frage, die mer ztun Schluss noch aufge'trorfen vterden soll, ist,
ob Kaiser diese Dramen zu Sinnbildern eines noch weiteren Kreises gemacht hat; als zum Versuch, die Totalitlit des Henschen auf mythische 1-1eise

zu erfassen.
Die nvthische Denkt-reise ist vom kr-1tis chen Denken her gesehen gel-dss ein 1-lalm, aber er hat "Hethode ll •

Er ist praktisch und hat einen

heiligen Ernst, er hat sogar 11ahrheit bei sich.

Die Henschen haben nicht

nur Tausende von Jahren darin leben kBnnen, sie haben in ihm ihre Lebensordnung, ihre Sitten, ihre Henschlichkeit begr1.indet.
men

ge3chaf~en,

er hat geistige

Sitten gepr&gt, hat
nur "barbarische ll e

Autorit~t

Or~~ung

Der l.'lfthos hat Nor-

gestiftet; diese hat Rechte und

und ethische Prinzipien erzeugt, freiliCh
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Wenn mit der logischen Areumentation die Los18sung vom

l·~hos

erfolgte, Hu.rde das inclivi.duelle Gmussen und die Lebensgestaltung von

innen her m6rJich.
1m Hythischen hat es einen Sittenzustand gegebenj' in dem das, 'VJas

man UGe1n.ssen" nermt, noch keine Rolle gespielt hat.

alteren Zeiten

1-Tar

Das Denken der

kollektivistisch, konformistisch und magisch: der

einzelne nmsste tun,

vTaS

d:ie Sitte verlangte.

schemata, die e1' um sich bemerkte,

ZtuU

Er Hu.rde durch HancUungs-

Hittun veranlasst.

Han handelte

"ohue Hissen" vorn Handeln, in diesem Sime ge1<r.issenlos, "Tenn auch Reue

tiber eme Handlung eintreten konnte, mit dem nacht1'!iglichen Urteil:
ioh da tat, 'troute ich nicht.

1'laS

Das kinc1liche Gewissen ist sich des Brughs

einer Regel bewsst, aber es ist sich nicht bewu.sst, dass einen transzendental sich begro11ndenden Anspruch auf das Se:i.n und Handeln des Henschen
gibt, der sich auch unabhllngig von der Sitte und vorn 1,lillen del' Autorit!J.tst1'Hger in.ibm geltend machen da1'f.

Dar l'lensch ist ganz auf' sich gestellt

bei diesem .Anspruch, und der einzige Hille, der liun gegerrtlbersteht, ist

er selbst.
1m Iltrthis chen Henschen ist das tiEr selbst" ausgeschal tet :
und GBtter handeln in

die }?olgen~

j]1Il1

durch seine Organe hindurch, und

eX'

Dfunonen

erleidet

Sokrates und seine SchUler gehBren zu den ersten, bei denen

auf dem 1-Jeg tlvom Hythos zum Logosrr die deutliche Scheidung von Holt und

lch gemacht wurde.

Sie fanden im Innern die Unterscheidtmg sles Subjekti-

ven von 'einem Absoluten, und in den Nethoden, di e ent'H1.ckelt lirurden,

kormte·der Handelnde sich nun selbst als den Urhe'bcr seiner Taten sehen•
.Vielleicht ist es das,

'tt-las Kais~r

meint,

Hen..Y1

vlohin schiebt Nythos des Sokrates Aufbruch?

e1' sagt:

In Vorstadt-

strassen - Harktuinkel w Es geht um den Anlass, dar fasslich ist. 1
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Platons Theone Uber das GeHissen ist ein erster Versuch, diesen
Durchbruch metaphysiseh zu verstehen.

Er deutet i1m als Rut' emes Abso-

luten in der Seele, v.relchem der l'1ensch gehorcht, indem er seine Zust!inde
als von seinem "Selbst" her veranttoJ'ortbar ansieht; indem er seinen
Hillen, den sch1.J'er gebundenen, bedingten, dfunonischen, ala semen von

:ihm gesehenen, kontrollierbarcn, ibm eigenen setzt.

ills macht aus dem

Lebewesen Mensch erst die Person.
Kaiser kann auch das meinen, 't'1enn er schreibt:
Lachend schreibt Platen den l1ythos von der ZVTeiteilung des Henschen
bin - und verstHrkt ibn sofort zum grossen Sinnbild weitester Beziehungen. Aus Lachen entsteht staunende Stille vor solchen Konsequenzene2

Die Konsequenzen sind diejenigen, die der Mensch ziehen muss, der,
vom l-fythos befreit, seine Handlungen mit seinem Getrlssen abw§.gen und vor
sich selbst veranti-Torten muss.

\-lenn man dies akzeptiert, dann kann auch

der Sinn von Kaisers Satz,"Hyth6s bemtlht sich in linder VermittltU1g: er
~cht

schulcUos in Schuldig,.l.teit",

e~vei-tert

1verden zu der Bedeutung, dass

der nwthische l"lensch schulc1ig ist, auch wenn der Hythos ilm von persBnlicher

Schuld IBsen mag.
Jeder

}~ndelnde

das 2ie1 seiner

ist primHr bei seiner Sache, er ist eingetaucht in

HancUung~

Daher konnte Goethe mit Recht die Formel '-lagen:

der HandeJnde ist gmnssenlos.

Der geHissenhaft Handelnde aber verdoppe1t

sieh in seinem Tun: er ist darin und darU.ber zugleich.

Henn diese

11

Zwei-

teilung des Henschenll gelingt, so entstehen die hl:Jheren Fonnen der PersOl1-8.li ttlt.

Henn dies die 2rreiteilung des Henschen ist, die Kaiser in seinem
Aufsatz

Hyt~hos

unter Hin.Heis auf Sokrates und Platon andeutet, daoo darf

man auch den Dramen Kaisers mit "hBherer H"irklichkeit ll "

"

a bsolutem
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Dasein" und "mythischem Sein" eine neue Bedeutung zU't'1eisen, Helche die
bisherige, von den

~~hologischen Analogien

Es geht Kaiser drorrn niCht mehr nur urn die

stammende, Uberschattet.

"Totalit~t

der menschlichen

\'lesenheit ll , um Brochs Ausdruck noch einrnal zu oorgen, sondern um die
vlesenheit des ethischen Henschen, der in seinen expressionistischen

Dramen in einer Gestalt wie Eustache de Saint-Pierre vorbildlichen Ausdruck gefttnderi hat.

ZUSANHENFASSUNG

In dieser Arbeit konnte gesehen 'verden, dass die Frauengestalten
in den Dramen Kaisers eine ausserordentliche Rolle spielen.

Kaiser zeigt

die Frau in den frUhen Dramen Die jUm.sche Witvre und Europa als Elementar,-resen, die nrl. t einem unbeirrbaren sexuellen Instinkt ihren Heg gehen.
In den Dramen

~ Frauenonfer

und Oktobertag verschiebt sich das Gmdcht

von der erotischen Seite auf die IntensitM.t der Liebe, deren die Frauen
f'Hhig sjnd.

Dabei lVurden in diesen Dramen die Elnfiusse Nietzsches und

Shaws festgestellt.
Ala wichtige }lotive konnten das archetypische 1vaisenkindmotiv,
das 1'Jiedergeburtsmotiv und das Leben und Tod-l1otiv neu herausgestellt
werden, wobei besonders die Herkt,rUrdigkeit des regelrrilissig wiederkehrenden
Haisenkindscili.cksals bei den Frauen auf' mythisches Geschehen hinHies.
Der Einbruch einer "h8heren Hirklichkeit tl in Oktoberta& beeinflusste
das Denken: Catherines in einem solchen Ausmass, dass sie durch die Kraft
ihrer Uberzeugung den 11ann Hamen von der Hirklichkeit ihrer

Hunsch~velt

'U.berzeugen kame
Eine derartige Scheinwelt

lenl~

auch das Leben dar Hauptgestalten

in Alain und Elise und Rosamunde Floris.

In heiden DramenHerden l1!1nner

durCh den Einfluss der Frau in einen Bann gezogen, der den Lauf ihrer
Leben Hnden. Elise gevnnnt durch Alain, und er durch sie, neue Einsichten
in den Ursprung des Lebens, YJ'obei ihre starke Liebe ihnen den Zugang zu

dieser Erkenntnis gibt.
DIe Untersuchung der Symbole zeigte, class bei Elise diese Einsicht
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durch :illr 1-Taisenkindschicksal im Unbmro.ssten schon vorhanden "'rar.

So

ist. auch dle Erkenntnis Alains schon in ihm angelegt durch seine enge
Verbindung mit dem Heer, das seine Jugend
Unbm·.mssten immer vorhanden Har.
und des

~'ITandels

symbolisiert.

pr~gte

und

sp~tGr

bei ibm illl

Dls Heer 1-ro.rde als Symbol der Entstehung

erkannt, das in seiner unendlichen Tiefe auch

~en

Tod

Aus anderen Symbolen konnte geschlossen -vrerden, dass der

Bereich, der in Symbolen gezeigt lvurde, die Pole der menschlichen
Existenz einschliesst.

Die Einsicht der Liebenden in den Vorgang der

SchBpfung erhob sie fiber das menschliche Sein zu einem absoluten Sein,

das in absolutem Handeln ausserhalb der menschlichen Konventionen steht.
Es ist roythisches Hancleln,j.enseits von Gut und Bijse.
Eine genaue Untersuchung einer Reihe von Textph!1nomenen ergab in
Rosamunde Floris, dass
schaffen hat.

Y~iser

in Rosamunde eine

Demete~Korefigur ge-

Die Unter1..;reltsS,Ylj1bole lUld die merlorUrdige Beziehung zum

!orond machen diesen Zusanunenhang eindeutig ltlar *.

Dadurch, class Rosannmde

in der Gestalt der Todesg8ttin auftritt, sind auch ihre Handlungen als
mythisches Geschehen ausserhalb der menschlichen Ordnung.charakterisiert.
Bei dem Versuch, die Ubermenschidee Nietzsches als Grund filj, den
resoluten Ge·brauch

yon LUge und l-:1ord zu etablieren, rmrde klaD, dass

das lfuermenschlconzept nicht aile Textphtlnomene erklltren kormte.
Symbole l-leisen aIle auf die

Sph~e

Die

von Leben und Tod, den Bereich m;ythi-

scher Deutung hin.
Die UntersuchlUlg einiger theore-gi.scher Schriften zeigte, dass ili.e
II

S;y"1lthese Nens0", wie sic irn Hythos geschildert vJird, auch ein Anliegen

f'rU.herer Essays ist. Kaiser strebt

nClch einem Henschen, der die Alllleit

der menschlichen Potenzen reprfisentiert.

Die Interpretation von Kaisors Essay Hythos zeigte in Hinsicht
auf die Dramen, class auch in diesem Essay die Totali t~t des Henschen

angestrebt ist.

Bier

~sst

sich die Interpretation jedoch

so dass nan den mythischen Henschen als den

II

ge1dssenlosen ll Henschen

betrachten lQUrua, dessen Handeln von Husseren, UbermHchtigen
lenkt ist.

e~veitern,

Kr~ften

ge-

In der Uberwindung des Nythos erhebt sich der Hensch auf

eine htlhere ethische Stufe, die in Kaisers expressionistischer Periode
von einer Gestalt me Eustache de Sa.int-Pierre versinnbilc1licht wurde,
wo der Hensch aus eigenem Gevnssen und mit Sorge um seine 1-'Iitmenschen

handelt.
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